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Foreword 
This edition of L'Attaque du Moulin is the result of a de-
cision to utilize its text as the basis for intensive linguistic 
study and drill with secondary school students with two year~' 
training in French. The book is therefore not intended for rapid 
reading, but may be considered rather as a kind of ''laboratory 
manual" for a part of the work with third-year students in high 
schools and academies. 
Broadly defined, the term intensive study involves using the 
language of a standard French author as the fountain-head of all 
oral and written work in grammar and composition. If a clear 
understanding of the means to be employed in accomplishing this 
aim, the goal to be sought for, and the results Wi1ich the student 
may gain from such study were not essential to both teacher and 
student, this foreword might be concluded at this point. Instead 
·. 
it may be well to examine these matters briefly. 
Intensive study must comprise at least three inter-dependent 
steps: first, to cause the students to comprehend the precise 
meaning of the text; second, to aid them in observing the means 
employed by the author to convey certain thoughts to the reader; 
and third, to cause students, through cautious imitation and adapt-
ation, to become proficient in using these same means to express 
similar thoughts. The text has therefore been divided into short 
===-=--- ---·-· 
sections (averaging less than two pages each), each of which may 
be treated as a unit for purposes of assignments, and a set of 
exercises, built around each section of the text, has been prepared. 
Before any of these exercises are attempted by the student, 
he must become familiar with the exact meaning of the text. Much 
of the responsibility for this first step must devolve upon the 
teacher. Although it is mainly because they may prove helpful in 
this connection that notes and_a vocabulary have been added, their 
inclusion should not be construed as tacit~y minimizing the necessity 
for the teacher's help at this point. Indeed, the skilful teacher 
will be quick to perceive that the subsequent degree of success 
attained by the students must depend directly upon how thorough a 
foundation for it shall have been laid in accomplishing the work of 
this first step. 
In the exercises designed for the work of the last two steps, 
the traditional order of presentation of material has been reversed. 
Instead of being given stereotyped rules to be memorized, followed 
by a few unrelated and artificial illustrative sentences (which 
often involve unfamiliar material), the student here has his atten-
tion fixed upon some matter of word usage or grammatical construe-
tion which occurs in the text. The page and line where it occurs 
are cited, so that he may have the benefit of the context in compre-
handing it. Its meaning and use are then made clear to him as simply 
as possible; then, against a familiar background, related and care-
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exercise aims to enable the student so to fix the usage or construe- ! 
tion in his memory that it may be actively recalled at any time, and 
it should not be abandoned until this has been accomplished. Thus 
capitalizing the work of the first stage, the exercises considered 
as a whole furnish a systematic means of assimilating the text, and 
they seek to impart to the student an increased ability, comparable 
in some degree to that of the author himself, to use the language 
correctly as a means for the expression of ideas. Although the 
method practically dispenses with formal gramrnar and reduces to a 
minimum the use of grammatical terms, experience has shown that the 
student acquires immediate grammatical skill in the language, and 
the realization that he possesses this skill stimulates him to great-
er efforts. 
It would be idle indeed to claim that such intensive study of 









contrary, are only natural ones, and inhere ainn treating the language II 
II 
as a living thing -- a natural means of expressing related and inter-
related thoughts -- rather than as something which must be reduced 
to certain conventionaL grammatical terms and made to fit into the 
time worn moulds of gra~~rians. Dispensing with the usual formulae 
of grammar, the student can learn inductively, and witp benefit of 
contextual values, many grammatical points he needs to know -- points, 
it may be remarked parenthetically, which are not accorded space in 
formal gram'l1nrs. An increased amount of oral and aural work can be 
















lary, and, best of all, mistakes resulting from insufficient inform-
ation concerning matters of usage, or from the lack of a working 
model, are reduced to a minimum, for the student can always check up 
on his own work. Careful study of a word with due regard for its 
context, and constant comparison of equivalent constructions in the 
two languages teaches the student not only to seek the mot juste in 
his translation, but to guard against using an English tournure in a 
French sentence or vice versa. 
In regard to the content of the exercise material herein pro-
vided, the intent has been to keep within the scope of work usually 
done during the third year in college preparatory classes. No attempt 
has been made, however, to cover fully any formal requirements. Three 
phases of the work are stressed: (1) enlargement of the student's 
active vocabulary; (2) practise in gramnatical constructions; (3) 
drill on word usage. For the first, work is provided on word form-
ation, synonyms and antonyms, and word families. In gra~~r, con-
siderable attention is devoted. to the use and value of l<'rench tenses, 
with exercises in transposition (from one tense to another, one person 
to another, etc.) provided. Verbal idioms and idiomatic distinctions 
are treated as fully as possible. '2he last phase is perhaps given 
preponderant space, and much drill is provided on the value and usage 
of some common and apparently simple French words which seem to be 
but vaguely understood and often even confused by students. ~hese 
words have been selected because of this fact and because they have 
a high frequency value in any text. 
[ 
v: ============== 1! 
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The text here used follows that of the Charpentier edition , 
! (1901) except in the matter of paragraph division. In view of the 
fact that the book hns been prepared for language classes, the intro-
duction has been made very short. 
I am indebted to other editions of this story to the extent of 
having made some use of them in preparing the notes and the vocabu-
lary. It is hoped that omissions and errors observed in those portions 
of former editions hav.e been eliminated in this one. The exercises, 
original in matter, follow in type those first presented to American 
teachers by Professor 0. T. Robert of Smith College, and to him I 
owe grateful acknowledgement of his influence throughout the prepar-
ation of this work, as well as thanks for his ready counsel and 
generous assistance in the preparation of the exercise material. For 
valuable criticism and help in tracking down errors I am also indebt-
ed to Professor James Geddes of Boston University. 
PHK 
March, 1933. 





EMILE ZOLA is best known in French 1i terature as the standard 
bearer of that group of writers knovm as naturalists. The movement 
called Naturalism, which may properly be considered as a literary 
heritage of the Franco-Prussian war of 1870-1871, flourished during 
the latter half of the nineteenth century in France. It embraced 
those writers who envisaged life and hQ~nity as held in the unyield-
ing grip of destiny controlled by nature. Rejecting all that is 
ideal, scorning interpretive analysis, these v~iters strove to depict 
man just as he is, stripped of the veneer of civili~ation. The 
story of Zola's life, beset as it was wit~ privation and want during 
the earlier years, and the story of his accidental death, form a 
curious parallel to the literary theory which he sponsored. 
Born in Paris in 1840, Zola spent his boyhood and early adoles-
' cence at Aix-en-Provence. His father died when Emile was only six 
years of age. His mother's slender financial resources were stretch-
ed to permit him to continue school at Aix-en-Provence, where he was 
an ordinary pupil. Then his mother, aided financially by her friends 
and at the cost of privation to herself, urged him to continue his 


































examination at the lycee, he vms thrown upon his own resources, and 
it was then that he determined to devote himself to a literary career. 
At :this time (1860+ he wrote to a friend: "I want only ease of mind 
and a modest income. But that is a dream; I see only struggles 
ahead." (1) 
What a prophetic letter! The next few years held in store for 
him severe hardships. He worked at the docks along the Seine; he 
lived in an unheated garret; at times he was even in want of food. 
Yet, with his indomitable will, he continued to write. 
Then came his chance. He secured employment with the publish-
ing firm of Hachette, which assured him a living. He wrote book 
reviews, published a volume of short stories. Gradually, by dint of 
sheer tenacity of purpose (the motto in his study at Medan read Nulla 
Dies sine Linea), Zola built himself a reputation as a novelist. His 
first great novel, appearing in 1871, was given scant notice at the 
time. But he had set himself to the task, and in the next twenty-two 
years he produced the twenty novels of the stupendous Rougon-Mac-
quart series. Of these, l'Assommoir (1877), Germinal (1885), La 
·rerre (1887) and La Debacle (1891} constitute the novels upon which 
Zola's literary fame mainly rests. ~he dream had been fulfilled. 
(1) "Je ne desire que la tranquilli te et une modeste aisance.o M.ais 
c'est un rave, je ne vois davant moi que luttes." 
(Lettre a Paul Cezanne) 
He had married, and had established himself as a novelist. He lived 
comfortably in the village of Madan, writing and entertaining his 
friends. 
In the autumn of 1902, while engaged in writing a new novel, 
Zola had returned with his wife to Paris. It was cool, and a fire 
had been made in the fireplace of their room. Refusing to call a 
servant in the night to regulate the escape of fumes from the fire, 
Zola died of asphyxiation on September 28, 1902. 
L'Attague du Moulin was Zola's contribution to a volume of six 
FP-~Y~-~~~~ entitled Las Soirees de Medan, which appeared in Paris in 
1880. It is conceded to be his finest effort in the realm of the 
short story, and furnishes a typical illustration, perhaps somewhat 
restrained, of Naturalism in literature. Revealed to us in the lines 
of the story itself is the literary viewpoint of Naturalism when the 
author describes old Marlier's attitude as that of the old peasant 
who refuses to strugele contra la fatalite de~ faits. The story moves 
swiftly and relentlessly to its inevitable conclusion. I! 
Those who may be interested in acquainting themselves more fully I 
I 
with the facts of Zol!'s life and with the Naturalist school of writers! 
in France might lay the foundation for their study by reading Matthew 
Josephson's excellent biography entitled ~and~~ (New 
York, 1928). 







Dictionaries, works .Q!!.Methodology and Linguistics, etc. 
ANDERSON, J. G. - Le Mot Juste: An Anglo-French Lexicon. 
London, Dent., 1932. 
A..>t11STRONG~ E. C.- Syntax of the French Verb. 3rd edition. 
New York, Holt, 1927. 
BALLY, Ch. - Traite de Stylistique francaise. 
Heidelberg, Winter, 1909. 
BAUCHE, HENRI, - Le Langage Popu1aire. (2e edition) 
Paris, Payot, 1928. 
BLOCH, OSCAR. - Dictionnaire Etymologigue de la Langue Franyaise. 
Paris, Presses Universitaires, 1932. 
BL00!1FIELD, L. - An Introduction .tQ. the Study of Language. 
New York, Holt~ 1914. 
BREAL, MICHET~. - Essai de Semantigue. 
Paris, Hachette, 1897. 
BREAL, r.IICHEL. - pe .l'Enseignement des Langues Vivantes. 
Paris, Hachette ~ ;.;1893. 
BRUNOT, FERDINA!ID-La Pensee jll la Langue. 
Paris, Masson, 1922. 
CLARK, G. H., and CIDL~PENTIER, A.- Manuel Lexique des Difficultes 







CLIFTON, E., GRIMAUX, A., and McLAUGHLin, J. - Nouveau Dictionnaire l 
Anglais-Franyais. Paris, Garnier, 1914. 
CLIFTON, E., GRIMAUX, A., and McLAUGHLIN, J. - A New French English 
Dictionary. Paris, Garnier, 1923. 
CROVniURST, P. 0.- Cassell's Dictio~~ry £[French S4~0nv1ms. 
London, Cassell, 19:31. 
GOUIN, F. -
. 
L'Art d'Enseigner ~ d'Etudier Las Langues. (9e 
edition) Paris, Fischbacher, 1925(?). 
HATZFELD, Ad., D.Am!ESTET:ffi, A. t et THOMAS, A. - Dictionnaire 
Etymologigue de la Langue Fran~ise. (8e edition) 
Paris, Delagrave, 1926. 
HOLBROOK, R. T. - Living French. 
Boston, Ginn. 1917. 
JESPERSEN, OTTO.- The Philosouhy of Grammar. 
London, Unwin, 1924. 
JESPERSEN, OTTO.- How to Teach~ Foreign Language. 
London, Unwin, 1923. 
KASTNER, L. E., and :MARKS, J. - A Glossary of Colloquial and Popular 
French •. (2nd edition) London, Dent., 1930. 
LAFAYE, B. - Dictionnaire des Synonymes de la Langue Fran~is:e. 
(9e edition) Paris, Hachette, 1929 • 
. 
LITTRE, E. - Dictionnaire de la Langue Fran.-w.ise. (4 vols. and 
Supplement) Paris, Hachette, 1873-1874, Sup-
plement 1877. 
MARTINON, Ph. - Comment On Parle En Fran.:1nis. 
Paris, Larousse, 1927. 
xi 
MICFAELIS, H. - PASSY, P. -' Dictionnnire Phonetigue de la Langue 
Franqais. (2e edition reimpression) 
NYROP, Kr. -
Hannover, Meyer, 1927. 
Grammaire Historigue de la Langue Franyais. (6 vols 
Oopenhague, Glydendalske Boghandel Nordisk Forlag, 
1914, 1928. 
O'GRADY, HARDRESS-The Teaching of Modern Foreign Languages. 
London, Constable, 1915. 
PALMER, HAROLD'; The Scientific Study and Teaching .Qi. Languages. 
(2nd edition) London, Harrap, 1922. 
PAL..'IDR, F...A_'qOT_,D. - The Principles of Language Study. 
New York, World, 1921. 
ROBERT, 0. T. - Erckmann-Chatrian's Le Tresor du Vieux Seigneur. 
New York, Holt, 1928. 
ROBERT, o. T. - Merimee' s Colomba. 
New York, Heath, 1927. 
SCHWEITZER, Ch. et SU!lv!ONOT, E. - Methodologie des Langues Vivantes. 
TOBLER, A. -
Paris, Colin, 1917. 
Vermischte Betra.ge ~ ~·ranzosichen Gra.mma.tik. 
(5 volumes) Leipzig, Hirzel, 1886-1921. 
NOTE: Of the books in the above list, all those pertaining to 
matters of methodology or treating questions of linguistic theory 
and practise (Bally, Bloomfield, Brunot, Breal, Gouin, Jespersen, 
O'Grady, Palmer, Schweitzer and Simmonot} were carefully read before 
... ··- --- --- -·-'=-====--=---=--=-·== 
-





the work was begun on the notes and. exercises. They were, of course, jl 
consulted many times too at different stages of the preparation of 11
1 this work. The dictionaries, manuals, and. other books on the list 
have been constantly available for reference in connection with the 
varied and. countless linguistic questions which have arisen during 
the preparation of the exercises and. notes. It would. be difficult 
if not impossible to catalogue these instances, citing in each case 
the authorities consulted. The following classification may serve 
to indicate roughly the volumes from which help was sought:-
a) Questions of tense usage, verbal constructions, etc.: 
Anderson, Armstrong, Holbrook, Lafaye, Nyrop, 
Jespersen, Palmer. 
b) Synonyms and. Antonyms: 
Anderson, Bally, Breal, Brunot, Lafaye. 
c) Semantics: 
Brunot, Holbrook, Tobler, Breal, Martinon. 
d.) Syntax: 
Brunot, Nyrop, Tobler, Martinon. 
e) Pronunciation: 
Michaelis-Passy. 
Works QU Emile Zola and Naturalism in French Literature. 
(:~,'• 
ALEXIS, P. - :&nne Zola. Notes d' un Ami. Paris, Charpentier, 
1882. 




==w----1~ I BATILLIAT, MJL~CEL.- Emile Zola. (Maitre des Litteratures series) 
Paris, Rieder, 1931. 
DEF:B'OUX, L. et ZAVIE, E.- Le Groupe de Medan. (Nouvelle edition) 
Paris, Ores, s. d. 
DOUCET, F. - L'Esthetigue de Zola ll Son Application ~ La 
Critique. LaHaye, De Nederlandsche Boek-en 
Steendrakkerij, 1930. 
FAY, B. - Panorama de la Litterature Contemporains. 
nouvelle edition. Paris, Kra, 1925. 
(Chapter on Naturalism and Zola.) 
GOSSE, E. W. - French Profiles. London, Heinemann, 1905. 
, (Essay on the short stories of Emile Zola.) 
JOSEPHSON, MATTHL"?l.- Zola and His Time. 
New York, Book League Monthly, 1928. 
LEPELLETIER, E.- Emile Zola: Sa Vie, 12..Qn Oeuvre. 
Paris, Mercure de France, 1908. 
MARTINO, PIERRE,- Le Naturalisme Fran<(ais. (2e edition) 
























?!ATTIIEWS, BRANDER,- French Dramatists of the 19th Century. (3rd 
i 
e:li tiotJ~ 
New York, Scribners, 1901. 
(Essay on Emile Zola.) I 
. 
tMUPASSANT, GUY de.- Emile Zola. Paris, Quantin, 1883. 
SAINTSBTIRY, G. - f:.. History of the French Novel, Vol. II. 
London, Macmillan, 19J9. 











SEILLIERE, ER1~ST:- Emile Zola. Paris, Grasset, 1923. 
NOTE: Unless otherwise indicated, all books here listed have I 
been read in full. 
ABBREVIATIONS 
used in the 
ABOVE BIBLIOGEL~PHY 
Cassell • • Cassell & Co. Ltd. 
Charpentier • Bibliotheque Charpentier. 
Colin • • • Librairie Armand Colin. 
Constable • Constable & Co. Ltd. 
Cres • • Editions G. Cres et Cie. 
Delagrnve Librairie Delagrave. 
Dent • • J. M. Dent & Co. Ltd. 
Fischbacher • Librairie Fischbacher. 
Gallimnrd • Librairie Gallimard, editions de la 
Nouvelle Revue fran~ise • 
Garnier • • Garnier Freres, editeurs 
Ginn • • Ginn & Co. 
Gras set Bernard Grasset, editeur. 
Rachette • Librairie Hachette. 
Harrap • George G. Harrap & Co. Ltd. 






















• Henry Holt & Co. 
Editions Kra. 
Librairie Larousse. 
The Macmillan Co. 
Masson et Cie. 
Carl Meyer. 
• Hetzel, Quantin, editeurs. 
Les Editions Rieder 
. Unwin Bros. Ltd. (or Geo. Allen & Unwin, 
Carl Winter's Verlag. 
World Book Co. 
L·' A T T A Q U E D U M 0 U L I N 
EMILE ZOLA 
CHAPITRE I 
Le moulin du pare Marlier, par cette belle soiree d'ete, etait en 
grande fete. Dans la cour, on avait mis trois tables, placees bout a 
bout, et qui attend.aient las convives. Tout le pays savait qu'on devait 
1
1 
fianoer, oe jour-la, la fille Marlier, Fran~oise, avec Dominique, un gar-1 
I 
5 qon qu'on accusait.de faineantise, mais que les femmes, a trois lieues 
A la ronde, regardaient avec des yeux luisants, tant il avait bon air. 
Ce moulin du pare Marlier etait une vraie gaiete. Il se trouvait 
justa au milieu-de Rocreuse, a l'endroit ou la grande route fait un 
coude. Le village n'a qu'une rue, deux files de masures, une file a 
10 chaque bord de la route; mais la, au coude, des pres s'elargissent, de. 
grands arbres qui suivent le cours de la Morella, couvrent le fond de la 
.vallee·~d' ombrages magnifiques. 
Il n'y a pas, dans toute la Lorraine, un coin de nature plus ado-
rable. A droite et a gauche, des bois epais, des futaies seculaires mon-
15,tent des pentes deuces, emplissent l'horizon d'une mer de verdure; tan-
dis que, vers le midi, la plaine s'etend, d'une fertilite merveilleuse, 







Yais ce qui fait surtout le charme de Rocreuse, c'est la fraicheur de 
ce trou de verdure, aux: jou.rnees les plus chaudes de juillet et d'aout.o 
La Morella descend des bois de Gagny, et 11 semble qu'elle prenne le 
froid des feui11ages sous lesque1s ella cou1e pendant des lieues; e11e 
5 apporte les bruits murmurants, 1'ombre glacee et recueil1ie des forets. 
Et e1le n'est point la seule fraicheur: toutes sortes d'eaux cou-
rantes chantent sous les bois; a chaque pas, des sources jaillissent; on 
sent, lorsqu'on suit les etroits sentiers, comma des laos souterrains 
qui percent sous 1a mousse et profitent des moindres fentes au pied des 





Les voix ohuchotantes de ces ruisseaux s'e1event si nombreuses et si 
hautes, qu'el1es oouvrent le chant des bouvreuils. On se croirait dans 
que1que pare enchante, avec des cascades tombant de toutes parts. 
En bas, 'las prairies sont trempees. Des marronniers gigantesques 
15 font des ombres noires. Au bord des pres, de longs rideaux de peupliers 
alignent leurs tentures bruissantes. !1 y a deux avenues d'enormes p1a-
tanes qui montent, a travers champs, vers l'anoien chateau de Gagny, 
aujourd'hui en ruines. 
Dans cette terre continue1lement arrosee, les herbes grandissent 
C'est comma un fond de parterre entre les deux coteaux 
boises, mais de parterre natural, dont les prairies sont les pe1ouses, 




Et c'etait la que le moulin du pare Marlier eg.ayait de son tic-tac 
un coin de verdures folles. La batisse, faite de platre et de planches, 
semblai t vieille comma le monde. Elle trempai t A moi tie dans la Morella, 
qui arrondit a cet endroit un clair bassin• Une ecluse etait menagee, 
la chute tombait de quelques metres sur la roue du moulin, qui craquait 
en tournant, avec la toux asthmatique d'une fidele servante vieillie 
dans la maison. 
I 
I 
Quand on conselllalt au pOre Marlier de la changer, 11 hochalt la I 
tete en disant qu'une jeune roue serai t plus paresseuse et ne connaitrai t'l 








... ~lui tombai t sous la main, des douves de tonneau, des ferrures rouillees, 
du zinc, du plomb. La roue en paraissait plus ga.ie, avec son profil 
devenu etrange, toute empanachee d'herbes et de mousses. Lorsque l'eau 
la battait de son flot d'argent, elle se couvrait de perles, on voyait 
passer son etrange carcasse sous une parure eclante de colliers de nacre. 
La partie du moulin qui trempait ainsi dans la Morella, avait l'air 
d'une arche barbare, echouee 18.. Une bonne moitie du logis etait batfe 
sur des pieux. L'eau entrait sous le plancher, il y avait des trous, 
bien connus dans le pays pour les anguilles et les ecrevisses enormes 
qu'on y prenait. En dessous de la chute, le bassin etait 11mpide comme 
un miroir• et lorsque la roue ne le troublait pas de son ecume, on aper-
cevait des bandes de gros poissons qui nageaient avec des lenteurs 
d'escadre. 
Un escalier descendait la riviera, d'un 
!I pieu ou etai t amarree une barque. 
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L'ATTAQUE DU MOULIN 
bois passait au-dessus de la roue. Des fenetres s'ouvraient, percees 
irreguliarement. C'etait un pele-mele d'encoignures, de petites mu-
railles, de constructions ajoutees apres coup, de poutres et de toitures 
qui donnaient au moulin un aspect d'ancienne citadelle demantelee• 
Mais des lierres avaient pousse, toutes sortes de plantas grimpantes 
bouchaient les crevasses trop grandes et mettaient un manteau vert a 
la vieille demeure. Les demoiselles qui passaient, dessinaient sur 
leurs albums le moulin du pare Marlier. 
Du oot6 de la route, la maison etait plus solide. Un portail en 
pierre s'ouvrait sur la grande oour, que bordaient a droite et a gauche 
des hangars et des ecuries. Pres d'un puits, un orme immense couvrait 
de son ombre la moitie de la cour. Au fond, la maison alignait les 
quatre fenetres de son premier etage, surmonte d'un colombier. La seule 
coquetterie du pare Marlier etait de faire badigeonner cette fa~de tous 
les dix ans. Elle venait justement d'etre blanchie, et ella eblouissait 
le village, lorsque le soleil l'allumait, au milieu du jour. 
Depuis vingt ans, le pare Marlier etait maire de Rocreuse. On l'es-
timait pour la fortune qu'il avait su faire. On lui donnait quelque 
chose comma quatre vingt mille francs, amasses sou a sou. Quand il a-
20 vait epouse Madeleine Guillard, qui lui apportait en dot le moulin, il 
ne possedait guare que ses deux bras. Mais Madeleine ne s'etait jamais 
repentie de son choix, tant 11 avait su mener gaillardement les aftaires 
du menage. 
Aujourd'hui, la femme etait defunte, 11 restait veut 
25 avec sa fille Fran9oise. Sans doute, 11 aurait pu se 
L 'ATTAQUE DU MOULIN 
5 tout de meme tres gai en dedans. On l'avait choisi pour maire, a cause 
I L 
I 
de son argent, et aussi pour le bel air qu'il savait prendre, lorsqu'il 
faisait un mariage. 
Frant;oiila•:::Merlier venait d'avoir dix-huit ans. Ellene passait pas 
pour une des belles filles du pays, parce qu'elle etait chetive. Jus-
qu'a quinze ans, elle avait meme ete laide. On ne pouvait pas comprendr~i 
a Rooreuse, comment la fille du pere et de la mere Merlier, tous deux I 
si bien plantas, poussait mal et d'un air de regret• l~is a quinze ans, 
tout en restant delicate, elle prit une petite figure, la plus jolie du 
monde. Elle avait des chevaux noirs, des yeux noirs, et elle etait 
il5 toute rose avec ~; une bouche qui riai t toujours, des trous dans les 
I 
joues, un front clair ou il y avait comma una couronna de solail. 
Quoique chetive pour la pays, elle n'etait pas maigre, loin de la; 
on voulait dire simplement qu'ella n'aurait pas pu lever un sac de ble; 
mais elle devenait toute potelee avec l'age, elle devait finir par 
etre ronde et friande comma une caille. Seulement, les longs silences I 
de son pare l'avaient rendue raisonnable tres jeune. Si elle riait tou-
jours, c'etait pour faire plaisir aux autres. Au fond, ella etait 
serieuse. 
Naturellement, tout le pays la courtisait, plus encore pour ses ecus II 
11 
<;! 
que pour sa gentillesse. Et elle avait fini par faire un choix, qui 
'< 
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venait de scandaliser la contree. De l'autre cote de la Morella, vivait 
un grand gar~on, que l'on nommait Dominique Penquer. Il n'etait pas de 
Rocreuse. Dix ans auparavant, 11 etait arrive de Belgique, pour heriter 
d'un onole, qui possedait un petit bien, sur la lisiere meme de la foret 
de Gagny, justa en face du moulin, a quelques portees de fusil. 
Il venait pour vendre ce bien, disait-il, et retourner chez lui. 
Mais le pays le charma, parait~il, car il n'en bougea plus. On le vit 
cultiver son bout de champ, recolter quelques legumes dont il vivait. 
Il pechait, il chassait; plusieurs fois, les gardes faillirent le 
prendre et lui dresser des proces-verbaux. Cette existence libra, dont 
les paysans ne s'expliquaient pas bien les ressources, avait fini par 
lui donner un mauvais renom. On le traitait vaguement de braconnier. 
En tous cas, il etait paresseux, car on le trouvait souvent endormi dans 
l'herbe, a des heures ou il aurait du travailler, 
La masure qu'il habitait, sous les derniers arbres de la foret, ne 
semblait pas non plus la demeure d'un honnete gar9on. Il aurai t eu un 
commerce avce les loups des ruines de Gagny, que cela n'aurait point 
surpris les vieilles femmes. Pourtant, les je~es filles, parfois, se 
hasardaient a le defendre, car il etnit superbe, cet homme louche, 
souple et grand comma un peuplier, tres blanc de peau, avec une barbe 
et des chevaux blonds qui semblaient de l'or au soleil. Or, un beau 
matin, Fran9oise avait declare au pere Marlier, qu'elle aimait Domini-
que et que jamais elle ne consentirait a epouser un autre garqon. 




seulement, sa gaiete interieure ne luisait plus dans ses yeux. On se 
' 
. bouda pendant une semaine. Franqoise, elle aussi, etait toute grave. 
Ce qui tourmentait le pare Marlier, c'etait de savoir comment ce gredin 
de braconnier avait bien pu ensorceler sa fille. Jamais Dominique 







l'autre cote de la Morella, couche dans l~herbe at feignant de dormir. 
Franqoise, de sa chambre, pouvait le voir. La chose etait claire, ils 
avaiant du s'aimer, en sa faisant les doux yetuc par-dessus la roue 
du moulin. 
Cependant, huit autres jours s'ecoularent. Franqoise devenait de 
plus en plus grave. Le pare Marlier ne disait toujours rien. Puis, 
un soir, silencieusement, il amena lui-meme Dominique. Franqoise, 
justement, mettait la table. Elle ne parut pas etonnee, elle se con-
tenta d'ajouter un couvert; seulemant, les petits trous de ses joues 
venaient de se creuser de nouveau, et son rire avait raparu. 
Le matin, le pare Marlier etait alle trouver Dominique dans sa 
masure, sur la lisiare du bois. IA, .les deux hommes avaient cause pen-
dant trois heures, les portes et las fenetres fermees. Jamais personne 
n'a su ce qu'ils avaient pu se dire. Ce qu'il y a de certain, c'est 
20 que le pare Marlier en sortant traitait deja Dominique cornme son fils. 
Sans doute, le vieillard avait trouve le garqon qu'il etait alle cher-
cher, un brave garqon, dans ce paressewc: qui se couchait sur 1 'herbe 
I pour se faire aimer des filles. 
I
I Tout Rocreuse clabauda. Les femmes, sur les portes, ne tarissaient 
1






lui un garnement. 11 laissa dire. Peut-etre s'etait-il souvenu de son 
propre rnariage. Lui non plus ne possedait pas un sou vaillant, lors~ 
qu'il avait epouse Madeleine et son moulin; cela pourtant ne l'avait 
point empeche de faire un bon mari. 
D'ailleurs, Dominique coupa court aux cancans, en se mettant si 
rudement a la besogne, que le pays en fut emerveille. Justement le 
garqon du moulin etait tombe au sort, et jamais Dominique ne voulut 
qu'on en engageat un autre. 11 porta les sacs, conduisit la charette, 
se battit avec la vieille roue, quand elle se faisait prier pour tour-
ner, tout cela d'un tel coeur, qu'on venait le voir par plaisir. Le 
pere Marlier avait son rire silencieux. 11 etait tres fier d'avoir 
devine ce gar9~n. 11 n'y a rien comma l'amour pour donner du courage 
aux jeunes gens. 
Au milieu de toute cette grosse besogne, Franqoise et Dominique 
s'adoraient. Ils ne se parlaient guere, mais ils se regardaient avec 
una douceur souriante. Jusque-la, le pare Marlier n' avai t pas di t un 
seul mot au sujet du mariage; et tous deux re~pectaient ce silence, 
attendant la volonte du vieillard. Enfin, un jour, vers le milieu de 
juillet, il avait fait mettre trois tables dans la cour, sous le grand 
orme, en invitant ses amis de Rocreuse a venir le soir boire un coup 
avec lui. Quand la cour fut plaine et que tout le monde eut le verre 
en main, le pare ~.!erlier leva le sien tres haut, en disant: 
--C'est pour avoir le plaisir de vous annoncer que Franqoise epousera I 
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Alors, on trinqua bruyamment. Tout le monde riait. Mais le pere 
Marlier ha.ussa.nt la. voix, dit encore: 
--Dominique, embrasse ta promise. 
Et ils s'embrasserent, tres rouges pendant que l'a.ssista.nce ria.it 









quand il n'y eut la que les a.mis intimas, on causa. d'une faqon ca.lme. 
La. nuit eta.it tombee, une nuit etoilee et tres claire. Dominique et 





i( Un vieux paysan parla.it de la. guerra que l'empereur a.vait decla.ree a I 
II 
I' ~~ 10 la. Prusse. 
!1 des troupes a.va.ient encore passe. On a.llait se oogner dur. 
I 
I 




















--Bah! dit le pOre Marlier avec l'Ogolame d'un homme heureux, I 
est etra.nger, 11 ne partira pas ••• Et si les Prussiens yenaien I Dominique 
il sera.it la pour defendre sa femme. 
Cette idee que les Prussiens pouvaient venir parut una bonne plai-
sa.nterie. On allait leur fla.nquer une ra.clee soignee, et oe sera.it 
vite fini. 
le vieux pa.ysan. 
Il y aut un silence. Puis, on trinqua una fois encore. Fra.nqoise 1120 
r 
1! et Dominique n'a.vaient rien entendu; ils s'eta.ient pris doucement la · I 
rl 
!i main, derriere le bane, sans qu' on put les voir, et cela. leur semblai t \ 
!I si bon, qu' ils resta.ient la, les yeux perdus a.u fond des tenebres. j 
i! 
ji Quelle nui t tiede et superbe! Le village s' endormai t a.ux deux bords II 
i: 25 de la. route blanche, dans une tra.nquilli te d' enfant. On n' entendai t II 




plus, de loin en loin que le chant de quelque eoq eveille trop tot. Des 
grands bois voisins, deseendaient de longues haleines qui passaient 
sur les toitures comme des caresses. Les prairies, avec leurs ombrages 
noirs, prenaient une majeste mysterieuse et recueillie, tandis que 
pagne endormie. 
Par instants, la vieille roue du moulin, ensommeillee, paraissait 
rever comma ces vieux ehiens de garde qui aboient en ronflant; elle 
de la Morella, dont la nappe rendait le.son musical et continu d'un 
tuya.u d' orgues. Jama.is une paix plus large n t etai t descend~ :.sur un 
coin plus heureux de la nature • 






Un mois plus tard, jour pour jour, juste la veille de la Saint-
Louis, Rooreuse etait dans l'epouvante. Les Prussiens avaient battu 
l'empereur et s'avanyaient a marches forcees vers le village. Depuis 
une semaine, des gens qui passaie~t sUr la route annon~ient les 
5 Prussiens: nns sont a Lormdere, ils sont a Novellas"; et, a entendre 
dire qu'ils se rapproohaient si vite, Rocreuse, chaque matin, croyait 
las voir deseendre par les bois de Gagny. Ils ne venaient point 
eependant, cela effrayait davantage. Bien sUr qu'ils tomberaient sur 
le village pendant la nuit et qu'ils egorgeraient tout le monde. 
La nuit precedente, an peu avant le jour, il y avait eu una alerte. 
Les habitants s'etaient reveilles, en entendant un grand bruit d'hommes 
sur la route. Les femmes deja se jetaient a genoux et faisaient des 
signes de croix, lorsqu'on avait reconnu des pantalons rouges, en 
entr'ouvrant prudemment les fenetres. C'etait un detachement fran~is. 
Le capitaine avait tout de suite demande le maire du pays, et il etait 
reste au moulin, apres avoir cause avec le pere Marlier. 
Le soleil se levait gaiernent, ce jour-la. 11 ferait chaud, a midi. 
Sur les bois, une clarte blonde flottait, tandis que dans les fonds, 
1
1 au des sus des prairies, montaient des vapeurs blanches. Le village, 
i!25 propre et joli, s'eveillait dans la fraicheur, et la campagne, avec 
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sa riviera et ses fontaines, avait des graces mouillees de bouquet. 
Mais cette belle journee ne faisait rire personne. On venait de 
voir le oapitaine tourner autour du moulin, regarder las maisons 
voisines, passer de l'autre cote de la Morella, et de la, etudier le 
pays avec une lorgnette; le pereMerlier, quLa'acQompagnait, semblait 
donner des explications. Puis, le capitaine avait poste des soldats 
derriere des murs, derriere des arbres, dans des trous. Le gros du 
detachement campait dans la cour du moulin. On allait done se battre? 
Et quand le pare Marlier revint, on l'interrogea. 11 fit un long 
signe de tete, sans parler. Oui, on allait se battre. 
Fran~oise et Dominique etaient la,.dans la cour, qui le regardaient. 



















Dominique, les levres serrees, avec un pli de colere au front, se 
haussait parfois, restait las yeux fixes sur les bois de Gagny, comma 
s'il eut voulu voir arriver las Prussiens. Franqoise, tres pale, 
serieuse, allait et venait, fournissant aux soldats ce dont ils avaient 
besoin. Ils faisaient la soupe dans un coin de la cour~ et plaisan-
taient, en attendant de manger. 
Cependant, le capitaine paraissait ravi. Il avait visite les 
chambres et la grande salle du moulin donnant sur la riviera. Main-
tenant, assis pres du puits, il causait avec le pare Marlier. 
--Voua avez la una vraie forteresse, disait-il. Nous tiendrons 
bien jusqu'a ce soir ••• Les bandits sont en retard. Ils devraient i! 
II 
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Le meunier restait grave. 11 voyait son moulin flamber comme uhe 
torche. Mais il ne se plaignait pas, jugeant cela inutile. Il ouvrit 
seulement la bouche pour dire: 
--Vous devriez faire cacher la barque derriere la roue. Il y a 
la un trou ou elle tient ••• Peut-etre qu'elle pourra servir. 
Le capitaine donna un ordre. Ce capitaine etait un bel homme d'une 
quarantaine d'annees, grand et de figure aimable. La vue de Franqoise 
et de Dominique semblait le rejouir. Il s'occupait d'eux, comme s'il 
avait oublie la lutte prochaine. Il suivait Fran9oise des yeux, et 
son air disait clairement qu'il la trouvait charmante. Puis, se tour-
nant vers Dominique: 
--Vous n'etes done pas a l'armee, mon gar~on? lui demanda-t-il 
brusquemen t. 
--Je suis etranger, repondit le jeune homme. 
Le capitaine parut gouter mediocrement cette raison. Il cligna 
les yeux et sourit. Fran9oise etait plus agreable a frequenter que 
le canon. Alors, en le voyant sourire, Dominique ajouta: 
--Je suis etranger, mais je loge une balle dans une pomme, a cinq 
cents metres ••• Tenez, mon fusil de chasse est la, derriere vous. 
--Il pourra vous servir, repliqua simplement le capitaine. 
FranQoise s'etait approchee, un peu tremblante. Et, sans se 
saucier du monde qui etait la, Dominique prit et serra dans les 
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sa protection. Le capitaine avait souri de nouveau, mais il n'ajouta 
I 
pas une parole. Il demeurait assis, son epee entre les jambes, les jl 
II 
II 
yeux perdus, paraissant rever. 
Il etait deja dix heures. La chaleur devenait tres forte. Un 
lourd silence se faisait. Dans la cour, A l'ombre des hangars, les 
soldats s'etaient mis a manger la soupe. Aucun bruit ne venait du vil-
lage, dont les habitants avaient taus barricade leurs maisons, partes 
et fenetres. Un chien, reste seul sur la route, hurlait. Des bois et 
des prairies voisines, pames par la chaleur, sortait une voix lointaine, 
porlongee, faite de tous les souffles epars. Un coucou chanta. Puis, 
le silence s'elargit encore. 
Et, dans cet air endormi, brusquement, un coup de feu eclata. Le 
capitaine se leva vivement, les soldats lacherent leurs assiettes de 
soupe, encore a moitie plaines. En quelques secondes, taus furent A 
leur paste de combat; de bas en haut, le moulin se trouvait occupe. 
Cependant, le capitaine, qui s'etait porte sur la route, n'avait rien 
vu; a droite, a gauche, la route s'etendait, vide et toute blanche. 
Un deuxieme coup de feu se fit entendre, et to~jours rien, pas une 
ombre. Mais, en se retournant, il aperqut du cote de Gagny, entre deux 
arbres, un lager flacon de fumee qui s'envolait, J?c~reil a un fil de la 
Vierge. Le bois restait profond et doux. 
--Las gredins se sont jetes dans la foret, murmura~t-il. Ils 
nous savant ici. 














derriere les arbres. Les balles_sifflaient au-dessus de la Morella, 
sans causer de partes ni d'un cote ni de l'autre. Les coups etaient 
irreguliers, partaient de chaque buisson; et l'on n'apercevait tou-
jours que las petites fumees, balancees mollement par le vent. 
5 Cela dura pres de deux heures. L'officier chantonnait d'un air 
indifferent. Fran~oise et Dominique, qui etaient restes dans la cour, 
se haussaient et regardaient pardessus une muraille basse. Ils s'in-
teressaient surtout a un petit soldat, paste au bard de la Morella, 
derriere la carcasse d'un vieux bateau; il etait a plat ventre, guet-
10 tait, lachait son coup de feu, puis se laissait glisser dans un fossa, 
un peu en arriere, pour recharger son fusil; et ses mouvements etaient 
si droles, si ruses, si souples, qu'on se laissait aller a sourire en 
le voyant. 
11 dut apercevoir quelque tete de Prussien, car il se leva vive-
15 ment et epaula; mais, avant qu'il aut tire, il jeta un cri, tourna 
sur lui-meme et roula dans le fossa ou ses jambes eurent un instant 
le roidissement convulsif des pattes d'un poulet qu'on egorge. Le 
petit soldat venait de recevoir una balle en plaine poitrine. C'etait 
le premier mort. Instinctivement, Franqoise avait saisi la main de 
20 Dominique et la lui serrait, dans une crispation nerveuse. 
--Ne restez pas la, dit le capitaine. Les balles viennent 
jusqu' ici. 
En effet, un petit coup sec s'etait fait entendre dans le vieil 
orme, et un bout de branche tombait en se balan~t. Mais les deux 
25 jeunes gens ne bougerent pas, cloues par l'anxiete du spectacle. Ala 
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lisiere du bois, un Prussien etait brusquement sorti de derriere un 
arbre comma d'une coulisse, battant l'air de ses bras et tombant a la 
renverse. Et rienne bougea plus, las deux morts semblaient dormir au 
grand soleil, on ne voyait toujours personne dans la campagne alourdie. 
5 Le petillement de la fusillade lui-meme cessa. 
I 
Seule, la Morella 
chuchotait avec son bruit clair. 




pour lui demander si c'etait fini. 
--Voila le grand coup, murmura celui-ci. Mefiez-vous. Ne restez 
10 pas la. 
Il n'avait pas acheve qu'une decharge effroyable eut lieu. Le I 
Les Prus- I grand orme fut comma fauche, une volee de feuilles tournoya. 
siens avaient heureusement tire trop haut. Dominique en traina ,· em-
porta presque Franqoise, tandis que le pere Marlier les suivait, en 
15 criant: 
--Mettez-vous dans le petit caveau, les murs sont solides. 
Mais ils ne l'ecouterent pas, ils entrerent dans la grande salle, 
ou une dizaine de soldats attendaient en silence, les volets fermes, 
guettant par des fentes. Le capitaine etait reste saul dans la cour, 
20 accroupi derriere la petite muraille, pendant que des decharges fu-
rieuses oontinuaient. Au dehors, les soldats qu'il avait postes, ne 
cedaient le terrain que pied A pied. Pourtant, ils rentraient un a un 
en rampant, quand l'ennemi les avait deloges de leurs cachettes. Leur 
consigne etait de gag.ner du temps, de ne point se montrer, pour que les 
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L'ATTAQUE DUMOULIN I 
Une heure encore s'ecoula. Et, comma un sargent arrivait, disant qu'il 
n'y avait plus dehors que deux ou trois hommes, l'officier tira sa 
montre, en murmurant; 
--Deux heures et demie ••• Allons, il £aut tenir quatre heures. 
5 11 tit termer le grand portail de la cour, et tout £ut prepare pour 
une resistance energique. Comme les Prussiens se trouvaient de l'autre 
cote de la Morella, un assaut immediat n'etait pas a craindre. Il y 
avait bien un pont a deux kilometres, mais ils ignoraient sans doute 
son existence, et il etait peu croyable qu'ils tenteraient de passer a 
10 gue la riviera. L'officier £it done simplement surveiller la route. 
Tout l'effort allait porter du cote de la campagne. 
La fusillade de nouveau avait cesse. Le moulin semblait mort sous 
i le grand soleil. Pas un volet n'etait ouvert, aucun bruit ne sortait 
15 
de l'int0r1eur. Peu A peu, cependant, des Prussiens se montra1ent A ! 
la lisiere dubois de Gagny. Ils allongeaient la tete, s'enhardissaient.! 
I 
Dans le moulin, plusieurs soldats epaulaient deja; mais le capitaine cri~ 
I --Non, non, attendez ••• Laissez-lea s'approcher. 
Ils y mirent beaucoup de prudence, regar~~nt le moulin d'un air 
mefiant. Cette vieille demeure, silencieuse et morne, avec ses rideaux 
20 de lierre, les inquietait. Pourtant, ils avan~ient. Quand ils £urent 
une cinquantaine dans la prairie, en face, l'o£ficier dit un saul mot: 
--Allez! 
Un dechirement se tit entendre, des coups isoles suivirent. Fran~ 
Q'ise, agitee d'un tremblement, avait porte malgre elle les mains a 
I 
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II 
II 
ses oreilles. Dominique, derriere les soldats, regardait; et, quand la I· 
II fumee se fut un peu dissipee, il aper~ut trois Prussiens etendus sur 
le dos, au milieu du pre. Les autres s'etaient jetes derriere les 
saules et les peupliers~ Et le siege commenqa. 
5 Pendant plus d'une heure, le moulin fut crible de balles. Elles 
en fouettaient les vieux murs comma une grele. Lorsqu'elles frappaient 
sur de la pierre, on les entendait s'ecraser et retomber a l'eau. Dans 
le bois, elles s'enfonyaient avec un bruit sourd. Parfois, un craque-
ment annonqait que la roue venait d'etre touchee• Les soldats, a 
10 1' interieur, menageaient leurs coups, ne tiraient que lorsqu!-ils pou-






Et, comma une balle fendait un volet et allait se .loger dans le plafond: 
--Quatre heures, murmura-t-il. Nous ne tiendrons jamais. 
Peu a peu, en effet, cette fusillade terrible ehranlait le vieux 
15 moulin. Un volet tomba a l'eau, troue comma une dentelle, et il fallut 
20 
25 
le remplacer par un matelas. Le pare Marlier, a chaque instant, s'ex-
posait pour constater les avaries de sa pauvre roue, dont les craque-
ments lui allaient au coeur. Elle etait bien finie, cette fois; 
jamais il ne pourrait la raccommoder. 
Dominique avait supplie Franqoise de se retirer, mais elle voulait 
rester avec lui; elle s'etait assise derriere une grande armoire de 
ohene, qui la protegeait. Une balle pourtant arriva dans l'armoire, 
dont les flancs rendirent un son grave. Alors, Dominique se plaqa 
davant Franqoise. Il n'avait pas encore tire, il tenait son fusil A 
















toute la largeur. A chaque decharge, le plancher tressail1ait. 
--Attention! Attention! cria tout d'un coup le capitaine. 
11 venait de voir sortir dubois toute une masse sombre. Aussit6t 
s'ouvrit un formidable feu de peloton• Ce fut comme une trombe qui 
5 passa sur le moulin. Un autre volet partit, et par 1'ouverture beante 
de la fenetre, les balles entrerent. Deux soldats roulerent sur le 
carreau. L'un ne remua plus; on le poussa contre lemur, parce qu'il 
encombrait. L'autre se tordit en demandant qu'on l'achevat; mais on 
ne l'ecoutait point, les balles entraient toujours, chacun se garait 
10 et tachait de trouver une meurtriere pour riposter. 
Un troisieme soldnt fut blesse; celui-lA ne dit pas une parole, 
i1 se laissa couler au bord d'une table, avec des yeux fixes et hagards. 
En face de ces.morts, Fran9oise, prise d'horreur, avait repousse 
machinalement sa chaise, pour s'asseoir A terre, contra le mur; ella 
15 se croyait la plus petite et moins en danger. Cependant, on etait alle 
prendre tous les matelas de la maison, on avait rebouche A moitie la 
I 
fenetre. La salle s'emplissait de debris, d'armes rompues, de meubles 
eventres. 
--Cinq heures, dit le capitaine. Tenez bon... lls vont chercher 
20 a passer l'eau. 
A ce moment, Franqoise poussa un cri. Une balle, qui avait ricoche, 
venait de lui effleurer le front. Quelques gouttes de sang parurent. 
Dominique la regarda; puis, s'approohant de la fenetre~' il lacha son 
premier coup de feu, et il ne s'arreta plus. Il chargeait, tirait, 









seulement, 11 jetai t un coup d' oo i1 sur Franqoise. D'ailleurs, i1 ne 
se pressait pas, visait avec soin. 
Les Prussiens, longeant les peupliers, tentaient le passage de la 
Morella, comma le capitaine l'avait prevu; mais, des qu'un d'entre eux 
5 se hasardai t, i1 tombai t frappe a la tete· par une balle de Dominique. 
Le capitaine, qui suivait ce jeu, etait emerveille. Il compliments le 
1
1 
jeune homme, en lui disant qu'il serait heureux d'avoir beaucoup de ! 
tireurs de sa force. Dominique ne l'entendait pas. 
tama l'epaule, une autre lui contusionna le bras. 
une balle lui en- I 
Et 11 tirait toujours.l 
10 11 y eut deux nouveaux morts. Les matelas, dechiquetes, ne bou-
chaient plus las fenetres. Une derniere decharge semblait devoir em-
porter le moulin. La position n'etait plus tenable. Cependant, l 
l'officier repetait: 
--Tenez bon ••• Encore une demi-heure. 
15 Maintenant, il comptait les minutes. 11 avait promis a ses chefs 
d'arreter l'ennemi la jusqu'au soir, et il n'aurait pas recule d'une 
semelle avant l'heure qu'il avait fixee pour la retraite. Il gardait 
son air aimable, souriait a Fran~oise, afin de la rassurer. Lui-meme 
venait de ramasser le fusil d'un soldat mort et faisait le coup de feu. 
20 Il n'y avait plus que quatre soldats dans la salle• Les Prussiens 
se montraient en masse sur l'autre bord de la Morella, et 11 etait 
evident qu'ils allaient passer la riviera d'un moment a l'autre. Quel-
ques minutes s'eooulerent encore. Le capitain~ s:"~nt~tait, ne voulait 
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--Ils sont sur la route, ils vont nous prendre par derriere. 
Les Prussiens devaient avoir trouve 1e pont. Le capitaine tira 
sa montre. 
--Encore oinq minutes, dit-i1. lls ne seront pas ici avant cinq 
5 minutes • 
. Puis, a six heures preoises, 11 consentit enfin a faire sortir ses 
hommes par une petite porte qui donnait sur une ruelle. De la, ils se 
jeterent dans un fossa, ils gagnerent la foret de Sauval. Le oapitaine 
avait, avant de partir, salue tres poliment le pare Marlier, en s'ex-
10 cusant. Et il avait meme ajoute: 
-~sez-les ••• Nous reviendrons. 
Cependant, Dominique etait reste seul dans la salle. Il tirait tou-
jours, n'entendant rien, ne comprenant rien. 11 n'eprouvait que le 
besoin de defendre Fran~oise. Les soldats etaient partis, sans qu'il 
15 s'en doutat le moins du monde. 11 visait et tuait son homme a chaque 
coup. Brusquement, il y eut un grand bruit. Les Prussiens, par der-
riere, venaient d'envahir 1a cour. Il lacha un dernier coup, et ils 
tomberent sur lui, comma son fUsil fumait encore. 
Quatre hommes le tenaient~ D'autres vooiferaient auteur de lui, 
20 dans une langue effroyable. Ils fai1lirent l'egorger tout de suite. 
Franqoise s'etait jetee en avant, suppliante. Mais un officier entra 
et se fit remettre le prisonnier. Apres quelques phrases qu'il 
echangea en allemand avec les soldats, il se tourna vers Dominique et 
lui.dit rudement, en tres bon franqais: 
25 --Vous serez fusille dans deux heures. 
err n=""m.,...-r a ,, ,.. 
- 22 ---= 
L 'ATTAQUE DU MOULIN 
CF.APITRE III 
C'etait une regle posee par l'etat-major allemand: tout Fran~is 
n'appartenant pas a l'armee reguliere et pris les armes a la main, de-
vait etre fusille. Les compagnies franches elles-memes n'etaient pas 
reconnues comme belligerantes. En faisant ainsi de terribles examples 
5 sur les paysans qui defendaient leurs foyers, les Allemands voulaient 
empecher la levee en masse, qu'ils redoutaient. 
L'officier, un homme grand et sec, d'une cinquantaine d'annees, fit 
subir a Dominique un bref interrogatoire. Bien qu'il parlat le fran-
yais tres purement, il avait une raideur toute prussienne. 
10 --Vous etes de ce pays? 
--Non, je suis Belge. 
--Pourquoi avez-vous pris les armes? ••• Tout ceci ne doit pas 
vous regarder. 
Dominique ne repondit pas. A ce moment, l'officier apergut Fran-
15 qoise debout et tres pale, qui ecoutait; sur son front blanc, sa legere 
blessure mettait une barre rouge. Il regarda les jeunes gens l'un 
apres l'autre, parut comprendre, et se contenta d'ajouter: 
--Vous ne niez pas avoir tire? 
--J'ai,tire tant que j'ai pu, repondit tranquillement Dominique. 
20 Cet aveu etait inutile, car 11 etait nair de poudre, couvert de 
sueur, tache de quelques gouttes de sang qui avait coule de l'era-












--C'est bien, repeta l'officier. Vous serez fusille dans deux 
heures. 
Franonise ne cria pas. Ella joignit les mains et les eleva dans un 
geste de muet desespoir. L'officier remarqua ce geste. Deux soldats 
5 avaient ernmene Dominique dans une piece VOisine, OU ils devaient le 


















Cependant, l'officier II 
Il finit par lui adresser la parole: 1 
brisees; ella ne pouvait pleurer, ella etouffait. 
l'examinait toujours. 
--Ce garqon est votre frere? demanda-t-il. 
0 Ella dit non de la tete. Il resta raide, sans un sourire. Puis, 
au bout d'un silence: 
--Il habite le pays depuis longtemps? 
Elle dit oui, d'un nouveau signa. 
--Alors il doit tres bien connaitre les bois voisins? 
5 Cette fois, ella parla. 
--Oui, monsieur, dit-elle en le regardant avec quelque surprise. 
Il n'ajouta rien et tourna sur ses talons, en demandant qu'on lui 
amenat le maire du village. Mais Franqoise s~tait levee, une legere 
rougeur au visage, croyant avoir saisi le but de ses questions et re-
20 prise d'espoir. Ce fut elle-meme qui courut pour trouver son pare. 
Le pare Marlier, des que les coups de feu avaient cesse, etait viva-
ment descendu par ln galerie de bois, pour visiter sa roue. Il adorait 
sa fille, il avait une sOlide amitie pour Dominique, son futur gendre; 
mais sa roue tenait aussi une large place ~~ns son coeur. Puisque les 
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bagarre, il songeait a son autre tendresse, qui avait singulierement 
souffert, celle-la. Et, penche sur la grande carcasse de bois, il en 
etudiait les blessures d'un air navre. 
Cinq palettes etaient en miettes, la charpente centrale etait cri-
5 blee. Il fourrait les doigts dans les trous des balles, pour en mesurer 
la profondeur; il reflechissait a la fa9on dont il pourrait reparer 
toutea ces avaries. Fran~oise le trouva qui bouchait deja des fentes 
avec des debris et de la mousse. 
--Pare, dit-elle, ils vous demandant. 
10 Et elle pleura enfin, en lui contant ce qu'elle venait d'entendre. 
Le pare Marlier hocha la tete. On ne fusillait pas les gens comme ~· 
Il fallait voir. Et il rentra dans le moulin, de son air silencieux 
et paisible. Q~uand 1' otfioier lui eut demande des vivres pour ses 
hommes, il repondit que les gens de Rocreuse n'etaient pas habitues a 
15 etre brutalises, et qu'on n'obtiendrait rien d'eux si l'on ernployait la 
violence. Il se chargeait de tout, mais a la condition qu'on le laissat 
agir saul. L'officier parut se facher d'abord de ce ton tranquille; 
puis, il ceda, davant les paroles breves et nettes du vieillard. Meme 
il le rappela, pour lui demander: 
20 --Ces bois-la, en face, comment lea nommez-vous? 
--Les bois de Sauval. 
--Et quelle est leur etendue? 
Le rneunier le regarda fixernent. 
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Une heure plus tard, la contribution de guerra en vivres et en argent,\! 
I 
reolamee par l'offioier, etait dans la oour du moulin. La nuit venait, 
Franqoise suivait avec anxiete les mouvements des soldats. E1le ne 
s'eloignait pas de la piece dans laquelle etait enferme Dominique. Vers 
5 sept heures, elle eut una emotion poig.nante; ella vit l'officier entrer 
chez le prisonnier, et, pendant un quart d'heure, elle entendit leurs 
voix qui s'elevaient. 
Un instant, l'officier reparut sur le seuil pour donner un ordre en 
allemand, qu'elle ne comprit pas; mais, lorsque douze hommes furent venus i 
10 sa ranger dans la cour, le tusil au bras, un tremblement la saisit, ella 
se sentit mourir. C'en etait dono fait; !'execution allait avoir lieu. 
Les douze hommes resterent la dix minutes, la voix de Dominique oon-
, . 
tinuait a s'elever sur un ton de retus violent. Enfin, l'officier sortit, 
en fermant brutalement la porte et en disant: 
15 --C'est bien, refleohissez... Je vous donne jusqu'a demain matin. 
Et, d'un geste, i1 fit rompre 1es rangs aux douze hommes. Fr~ncoise 
restait hebetee. Le pare Marlier, qui avait continue de fumer sa pipe, 
en regardant le peloton d'~ air simp1ement ourieux, vint 1a prendre par 
1e bras • avec une douceur pa.ternelle. 11 1' ermnena dans sa ohambre. 
20 --Tiens-toi tranquille, lui dit-11, tache de dormir ••• De~~in, 11 
fera jour, et nous verrons. 
En.se retirant, 11 1'enferma par prudence. 11 avait pour principe 
que les femmes ne sont bonnes a rien, et qu'elles g,dtent tout, lora-




25 oouoha pas. Elle demeura longtemps assise sur son 11 t' ecoutant l~ __ L_ 
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rumeurs de la maison. Les soldats allemands, c~es dans la cour, 
chantaient et riaient; ils durant manger et boire jusqu'a onze heures, 
car le tapage ne cessa pas un instant. Dans le maulin meme, des pas 
laurds resonnaient de temps a autre, sans daute des sentinelles qu'on 
5 relevait. 
Mais ce qui l'interessait surtout, c'etaient les bruits qu'elle pou-
vait saisir dans la piece oui se trouvait sous sa chambre. Plusieurs 
fois elle se coucha par terre, elle appliqua son oreille contre le plan-
char. Cette piece etait justement oelle ou l'on avait enfer.me Domini-
~0 :que •. 11 devait.maroher du mur A la fenetre, car ella entendit longtemps 
la cadence reguliere de sa promenade; puis, il se fit un grand silence, 
11 s'etait sans doute assis. D'ailleurs, les rumeurs cessaient, tout 
s'endormait. Quand la maison lui parut s'assoupir, elle ouvrit sa 
fenetre le plus doucement possible, elle s'accouda. 
15 Au dehors, la nuit avait une serenite tiede. Le mince croissant de 
la lune, qui se couchait derriere les bois de Sauval,;eclairait la 
campagne d'une lueur de veilleuse. L'ombre allongee des grands arbres 
barrait de noir les prairies, tandis que l'herbe, aux endroits decou-
verts, prenait une douceur de velours verddtre. 
20 Mais Franqoise ne s'arretait guere au char.me mysterieux de la nuit. 
Ella etudiait la campagne, cherohant les sentinelleS que les Allemands 
avaient du poster de cote. Ella voyait parfaitement leurs ombres s'eohe-
lonner le long de la Morella. Une seule se trouvait davant le moulin, 
de !'autre cote de la riviera, pres d'un saule dont les branches trem-
~5 paient dans l'eau. Franqoise la distinguait parfaitement. C'etait un I I 
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grand garqon qui se tenait immobile; la face tournee vers le ciel, de 
l'air reveur d'un berger. 
I 
Alors, quand ella eut ainsi inspect a les lieux: avec so in, elle revint .1 
s'asseoir sur son lit. Elley resta une heure, profondement absorbee. II 
5 Puis elle ecouta de nouveau: la maison n'avait plus un souffle; Elle reJ 
'! 
I 
tourna ala fenetre, jeta un coup d'ooil; mais sans doute une des cornes I 
de la lune qui apparaissait encore derriere les arbres, lui parut ge- ! 
nante, car elle se remit a attendre. 
Entin, l'heure lui sembla venue. La nuit etait toute noire, elle 
10 n'apercevait plus la sentinelle en face, la campagne s'etalait comme une 
mare d'encre. Elle tendit l'oreille un instant et se decida. Il y 
avait la, passant pres de la fenetre, une echelle de fer, des barres 
~ . . 
scellees dans le mur, qui montait de la roue au grenier, et qui servait 
autrefois aux meuniers pour visiter certains rouages; puis, le mecanisme 
15 avait ete modifie, depuis longtemps l'echelle disparaissait sous les 
lierres epais qui couvraient ce c6te du moulin. 
Frangoise, bravement, enjamba la balustrade de sa fenetre, saisit 
une des barres de fer et se trouva dans le vide. Elle commen9S a des-
cendre. Ses jupons l'embarrassaient beaucoup. Brusquement, une pierre 
20 se detacha de la muraille et tomba dans la Morella avec un reJaillisse-
ment sonora. Elle s'etait arretee, glacee d'un frisson. Mais ella com-
prit que la chute d'eau de son ronflement continu, couvrait a distance 
tous les bruits qu'elle pouvait faire, et elle desoendit alors plus 
i 
hardiment, tatant le lierre.du pied, s'assurant des echelons. i 
I 













Dominique, elle s'arreta. Une diffioulte imprevue faillit lui faire 
perdre tout son courage: la fenetre de la piece du bas n'etait pas r~gu-
I 
liOrement percOe au-dessous de la fenOtre de sa chambre, elle s•Ocartait ' 
de l'echelle 9 et lorsqu'elle allongea la main, elle ne renoontra que la 1! 
5 muraille. II 
I 
Lui faudrait-il dono remonter, sans pousser son projet jus-
I 
qu'au bout? Ses bras se lassaient, le murmure de la Morella, au-dessous 
d'elle, oommenqait A.-'lui donner des vertiges. 
! 
i Alors, elle arracha du mur de petits fragments de platre et les lanqa : 
dans la fenetre de Dominique. Il n'entendait pas, peut-etre dormait-il. 
10 Elle emietta encore la muraille, elle s 9ecorchait les doigts. Et elle 
etait A bout de force, elle se sentait tomber A la renverse, lorsque 
Dominique ouvrit enfin douoement. 
--C'est moi, murmura-t-elle. Prends-moi vite, je tombe. 
C'etait la premiere fois qu'elle le tutoyait. 11 la saisit, en se 
I 
I 
I 15 penchant, et l'apporta dans la chamb~e. LA, elle eut une crise de l.B.rmes;, 
etouffant ses sanglots, pour qu'on ne l'entend~t pas. II Puis, par un effort 
II 
li supreme, elle se calma. 
--Vous etes garde? demanda-t-elle a voix basse. 11 
I Dominique, encore stupefait de la voi~ ainsi, fit un simple signa, 
20 en montrant sa porte. De l'autre cote, on entendait un ronflement; la 
sentinelle, cedant au sommeil, avait du se couoher par terre, contra la 
porte, en se disant que, de cette faqon, le prisonnier ne pouvait bouger. 
--11 faut tuir, reprit-elle vivement, Je suis venue pour vous 
supplier de fuir et pour vous dire adieu. 
25 Mais lui ne paraissait pas !'entendre. Il repetai t: 
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--Comment, c'est vous, c'est vous... Oh! que vous m'avez fait 
peur! Vous pouviez vous tuer. 
Il lui prit les mains, 11 les baisa• 
--Que je vous aime, Franqoise! ••• Vous etes aussi courageuse que 
5 bonne. Je n'avais qu'une crainte, c'etait de mourir sans vous avoir 
revue ••• Mais vous etes lA, et maintenant ils peuvent me fusiller. 
Quand j'aurai passe un quart d'heure avec vous, Je serai pret. 
Peu A peu, 11 l'avait attiree a lui, et elle appuyait sa tete sur 
son epaule. Le danger les rapprochait~ Ils oubliaient tout dans 
0 cette etreinte. 
--Ah! Franqoise, reprit Dominique d'une voix caressant~,c.:b:!;est.~·au-
jourd'hui la Saint-Louis, le jour si longtemps attendu de notre mariage. 
Rien n'a pu nous separer, puisque nous voila tous les deux seuls, fidelesj 
au:rendez-V'OUS"l;·.;·;;... N'est-ce pas? c'est a cette heure le matin I 
5 des noces. 
--Oui, oui, repeta-t-elle, le matin des noces.· 
Ils echangerent un baiser en frissonnant. }~is, tout d'un coup, 
elle se degagea, la terrible realite se dressait davant elle. 
--Il faut fuir, il faut fUir, begaya-t-elle. Ne pardons pas une 
20 minute. 
Et oomme il tendait les bras dans l'ombre pour la reprendre, 
elle le tutoya de·nouveau: 
--Oh! je t'en prie, ecoute-moi... Si tu meurs, je mourrai. Dans 
une heure, il fera jour. Je veux que tu partes tout de suite. 
25 Alors, rapidement, elle expliqua son plan. L'eohelle de fer 
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descendait jusqu'a la roue; la, U pourrait s'aider des palettes:ett· 
entrer dans la barque qui se trouvait dans un enfoncement. ll lui 
serait facile ensuite de gagner l'autre bord de la riviera et de 
s'echapper. 
-~is il doit y avoir des sentinelles? dit-il. 
--Une seule, en face, au pied du premier saule. 
--Et si elle m'aperqoit, si ella veut crier? 
Fran~oise frissonna. Elle lui mit dans la main un couteau qu'elle 
avait descend~. 11 y eut un silence. 
--Et votre pare, et vous? repr~t Dominique. 1mis non, je ne puis 
fuir ••• Quand je ne serai plus la, ces soldats vous massacreront peut-
etre ••• Vous ne les connaissez pas. Ils m'ont propose de me faire 
grace, si je consentais a les guider dans la foret de Sauval. Lors-
qu' ils ne me trouveront plus, ils sont capables de tout. 
La jeune fille ne s'arreta pas a discuter. Ella repondai t simple-
ment a toutes les raisons qu' il donnai t: 
--Par amour pour moi, fuyez ••• Si vous m'aimez, Dominique, ne 
restez pas ici une minute de plus. 
Puis, elle promit de remonter dans sa chambre. On ne saurait pas 
qu'elle l'avait aide. Ella finit par le prendre dans ses bras, par 
l'embrasser, pour le convaincre, avec un elan de passion extraordinaire. 
Lui, etait vaincu. Il ne posa plus qu'une question. 
--Jurez-moi que votre pare connait votre demarche et qu'il me 
conseille la fuite? 
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Elle mentait. Dans ce moment, elle n•Svait qu'= l>esoin immense, le ~~ 
I 
savoir en surete, echapper a cette abominable pensee que le soleil allait 1 
etre le signal de sa mort. Quand il serait loin, tous les malheurs pou- J 
I s :::~ r:~::!: ::1:~ :::::::.~:a::::: t d::::: :::t t:: t:: ::: •••• I 
I I 
1 I 
--C'est bien, dit Dominique, je terai comme il vous plaira. 
Alors, ils ne parlerent plus. Dominique alla rouvrir la tenetre. 





crurent qu'on l'ouvrait •• Evidemment, une ronde avait entendu leurs voix.
1
1 
Et tous deux debout, serres l'un contre l'autre, attendaient dans une 1 
angoisse indicible. La porte fut de nouveau secouee; mais elle ne 
s'ouvrit pas. Ils eurent chacun un soupir etouf'fe; ils venaient de com-
prendre, oe devait etre le soldat couche en travers du seuil, qui s'etait · 
retourne. En ef'fet, le silence se f'it, les ronflements recommencerent. 
I 
Dominique voulut absolument que Franqoise remontat d'abord chez ella. 
11 la prit dans ses bras, il lui dit un muet adieu. Puis, il l'aida a 
saisir l'echelle et se cramponna a son tour. Mais il ref'usa de descendre 
un seul echelon avant de la savoir dans sa chambre. Quand Fran 901 se f'u t 
rentree, elle laissa tomber d'une voix legere comme un souffle: 
-~u revoir, je t'aime! 
Elle resta accoudee, elle tacha de suivre Dominique. La nui t etai t II 
Elle cheroha la sentinelle et ne l'aperqnt pas; toujours tres noire. 
seul·• le saule faisait une tache pale, au milieu des tenebres. I Pendant \ 
un instant, elle entendit le frolement du corps de Dominique le long du 1 
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' annon~ que le jeune homme venait de trouver la barque. Une minute plus 
tard, en effet, elle distingua la silhouette sombre de la barque sur 
la nappe grise de la Morella. 
Alors, une angoisse terrible la reprit a la go~go. A chaque instant, 
'5 elle croyait entendre le cri d'alarme de la sentinelle; les moindres 







dats, des froissements d'armes, des bruits de fusils qu'on armait. 
Pourtant, les secondes s'ecoulaient, la campagne gardait sa paix sou-
veraine. Dominique devait aborder a l 'autre rive. Franqoise ne voyai t 
plus rien. Le silence etait majestueux. Et elle entendit un pietine-
ment, un cri rauque, la chute sourde d'un corps. Puis, le silence se 
fit plus profond. Alors, comme si elle eut senti la mort passer, 
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CRAPITRE IV 
Des le petit jour, des eclats de voix ebranlerent le moulin. Le 
pere Marlier etait venu ouvrir la porte de Fran~oise. Ella descendit 
dans la cour, pale et tres oalme. Mais la, elle ne put reprimer un 






























Autour du corps, des soldats gesticulaient, criaient sur un ton de 
fureur. Plusieurs d'entre eux montraient les poings au village. 
dant, l'officier venait de faire appeler le pare Marlier, comma maire 
de la commune.; 
--Voicd, lui dit-il d'une voix etranglee par la colere, un de nos 
hommes que l'on a trouve assassine sur le bord de la riviera ••• 11 
nous faut un example eclatant, et je compte que vous allez nous aider a 
decouvrir le meurtrier. 
--Tout ce que vous voudrez, repondit le meunier avec son flegme • 
Seulement, ce ne sera pas commode. 
L'officier s'etait baisse pour ecarter un pan du manteau, qui ca-
chait la figure du mort. Alors apparut une horrible blessure. La 
sentinelle avait ate frappee a la gorge, et l'arme etait restee dans 
la plaie• C'etait un couteau de cuisine a manche noir. 
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il reporidit, sans qu'un muscle de sa face bougeat: 
--Toutle monde a des couteaux pareils, dans nos·campagnes ••• Peut-
etre que votre homme s'ennuyait de se battre et qu'il se sera fait son 
affaire lui-meme. 9a sa voit. 
--Taisez-vous! cria furieusemerit l'officier. Je ne sais ce qui me 
retient de mettre le feu aux quatre coins du village. 
La colere heureusement l'empechait de remarquer la profonde altera-
tion du visage de F.ran9oise. Elle avait du s'asseoir sur le bane de 
pierre, pres du puits. Malgre elle, ses regards ne quittaient plus ce 
cadavre, etendu a terre, presque A ses pieds. C'etait un grand et beau 
gar9on, qui ressemblait a Dominique, avec des cheveux blonds et des 
yeux bleus. Cette ressemblance lui retournait le coour. Elle pensait 
que le mort avait peut-etre laisse la-bas, en Allemagne, quelque 
a~oureuse qui allait pleurer. Et elle reconnaissait son couteau dans 
la gorge du mort. Elle l'avait tue. 
Cependant, l'officier parlait de frapper Rocreuse de mesures 
terribles, lorsque des soldats accoururent. On venait de s'apercevoir 
seulement de !'evasion de Dominique. Oela causa une agitation extreme. 
L'officier se rendit sur les lieux, regarda par la fenetre laissee 
ouverte, comprit tout, et revint exaspere. 
Le pare Marlier parut tres contrarie de la fuite de Dominique. 
--L' imbecile! murmura-t-il, il gate tout. 
Franyoise qui l'entendit,.fut prise d'angoisse. Son pare, 
d'ailleurs ne soup9onnait pas sa complicite. Il hocha la tete, en 
I 
I 
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--A present, nous voila propres! I 
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I --C'est ce gredin! c'est,ce gredin! cri'att; l'officier. Il aura 
gagne les bois ••• Mais il faut qu'on nous le retrouve, ou le village 
II 
II 
payera pour lui. 
5 Et, s'adressant au meunier: 
--Voyons, vous devez savoir ou il se cache? 
Le pare Marlier eut son rire silencieux, en montrant la large 






--Comment voulez-vous trouver un homme la-dedans? di t-11. 
10 --Oh! il doit y avoir des trous que vous connaissez. Je vais vous I donner dix hommes. Vous les guiderez. 
I
I 





tous les bois des environs. 
I 1
1 
i! La tranquillite du vieillard enrageait l'officier. Il comprenait en 








ba.nc Fran·¢oise pale et tremblante. L'attitude anxieuse de la jeune 
fille le frappa. Il se tut un instant, examinant tou:t- a tour le 
meunier et Fran~oise. 



















Le pare Marlier devint livide, et l' on put croire qu' 11 allait se i! 
Il s e raid it, il ne rOpondi t pas ·II 
Franc;oise avait mis son visage entre ses mains. 11 
I, 
jeter sur l'officier pour l'etrangler. 
--Oui, o'est cela, continua le Prussien, vous ou votre fille l'avez 
I 
125 aide a fuir. Vous etes son oomplice ••• li Une derniere fois, voulez-vous I! 








n e-·"'=rt r 
L'ATTAQUE DUMOULIN 
nous le li vrer? 
Le meunier ne repondit pas. 11 s'etait detourne, reg.ardant au loin 
d'un air indifferent, comma si l'Officier ne ~'adressait pas a lui. Cela 
mit le comble a la colere de ce dernier. 
--Eh bien! declara-t-11, vous allez etre fusille a sa place. I 
I 


















liar garda son flegme. 11 aut a paine un lager haussement d'epnules, toutj 
ce drnme lui semblait d'un gout mediocre. 
qu'on fusillat un homme si aisement. 
I 
Sans doute il ne croyai t pas ~~~: 
Puis, quand le peloton fut la, 
II 
il dit avec gravite: 
--Alors, c'est serieux? ••• Je veux bien. S'il vous en !autun 
absolument, moi autant qu'un autre. 
Mais FranQoise s'etait levee, arfolee, begayant: 
• 
--GrAce, monsieur, ne faites pas du mal a mon pare. Tuez~oi a sa 
place... C'est moi qui ai aide Dominique a fuir. Moi seule suis 
coupable. 
Pourquoi mens-tu? ••• 1 
II 
1/ 
--Tais-toi, fillette, s'ecria le pare Marlier~ 
Ella a passe la nuit enfermee dans sa chambre, monsieur. Ella ment, 
1 
je vous assure.; "; I 
ji20 -Non, je ne mens pas, repri t ardemment la jeune fill e. Je suis des I ~ l I cendtte par la renetre, j'ai pousse Dominique a s'enfuir ••• C'est la I 
1 verite , la seule verite ••• 
i Le v1e1llard ~ta1t devenu trOs pile. Il voya!t bien dans ses yeux I 
II qu'elle ne menta1t pas, et cette hlstolre l'Opouvantnlt. Ah! ces en-
1 ~5 fants, avec leurs coeurs, comma ils gataient tout! Alors, il se facha. 1! r -- ---- -- --- =· -=--=-= --· -~--=c=="~-=--.-·~~~~~-----=~-~-~----,,_. 





--Elle est folle, ne l'ecoutez pas. Elle vous raconte des histoires 
stupides •••• All~ns, finissons-en. 
Ella voulut protester encore. Ella s'agenouilla, ella joignit les 
mains. L'officier, tranquillement, assistait a cette lutte douloureuse. 
5 
--Mon Dieu! :t"init-il par dire, je prends votre pare, parce que je 
ne tiens plus l'autre... Tachez de retrouver l'autre, et votre pere 
sera libre. 
Un moment, elle le regarda, les yeux agrandis par l'atrocite de 
oette proposition. 
--O'est horrible, murmura-t-elle. Ou voulez-vous que je retrouve 
Dominique, a cette heure? Il est parti, je ne sais plus. 
'I ,, 
li --En:t"in, choisissez. Lui ou votre pere. 
'I 
J; ·--Oh! mon Dieu! est-ce que je puis ohoisir? Mais je saurais ou est 
1: ll ji Dominique, que je ne pourrais pas chois ir! • • • 0 'est mon ca; ur que vous 
i' 





tot :t"ait. Tuez-moi, je vous en prie, tuez-moi ••• 
Oette scene de desespoir et de larmes :t"inissait par impatienter 
l'o:t":t"icier. 11 s'ecria: 
--En voilA assez! Je veux etre bon, je consens a vous donner deux 
!20 heures• •• Si, dans deux heures, votre amoureux n'est pas la, votre 
pere payers pour lui. 
Et il fit oonduire le pare Marlier dans la chambre qui avait servi de 
prison A Dominique. Le vieux demands du tabac et se mit a turner. Sur 
I. son visage impassible on ne lisait aucune emotion. Seulement, quand il 
1 .. :2 5 f t 1 ""'·~ i 1 1 d 1 i 1' u seu , tout en ~~nt, p eura eux grosses armes qu cou erent 
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1 
lentement ~ur ses joues. Sa pauvre et chere enfant, comma elle souffraiei 
I 
Fran~oise etait restee au milieu de la cour. Des 60ldats prussiens I 
passaient en riant. Certains lui jetaient des mots, des plaisanteries 
qu'elle ne oomprenait pas. Ella regardait laporte par laquelle son 
5 pare venait de disparaitre. Et, d:~un geste lent, ella portait la main 













L'offioier tourna sur ses talons, en repetant: 
--Vous avez deux heures. Taohez de les utiliser. 
Elle avait deux heures. Cette phrase bourdonnait dans sa tete. 
Alors, maohinalement, elle sortit de la cour, elle marcha devant ella. 
OU aller? que faire? Elle n'essayait meme pas de prendre un parti, 
parce qu'elle sentait bien l'inutilite de ses efforts. Pourtant, elle 
aurait voulu voir Dominique. Ils se seraient entendus tous les deux, 
ils ~u~aient peut~etre trouve un expedient. 
Et, au milieu de la confusion de ses pensees, elle descendit au bord 
de la Morella, qu'elle traversa en dessous de l'ecluse, a un endroit ou 
il y avait de grosses pierres• Ses pieds la conduisirent sous le pre-
Ill I 
. mier saule, au coin de la prairie. Comma elle·"·se baissait, elle aper- 1 
Ill I ~t une mare de sang qui la fit palir. C'etait bien la• Et elle suivit 1'· 
1'20 les traces de Dominique dans l'herbe foulOe; il avai t chi courir, on ~~-' 
/ voyai t una ligna de grands pas coupant la prairie de biais. Puis, au 
1
l 
!! dela, elle perdit oes traces. Mais, dans un pre voisin, elle crut les 
il retrouver. Cela la conduisi t A la lisiere de la foret, ou toute in- I 
II I 
I i I dication s'effa~it. j 
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d'etre seule. Ella s'assit un instant• Puis, en songeant que l'heure 
s'ecoulait, elle se remit debout. Depuis combien de temps avait-elle 
I 
! 
quitte le moulin? Cinq minutes? une demi-heure? Ella n'avait plus con- ,I 
1/ 
' 







5 taillis qu'elle connaissait, et ou ils avaient, une apres-midi, mange 
des noisettes ensemble. Ella se rendit au taillis, le visita. 
Un merle seul s'envola, en sifflant sa phrase douce et triste. 
Alors, elle pensa qu'il s'etait refugie dans un creux de roches, ou il 
se mettait parfois a l'affUt; mais le creux de roches etait vide. A 
10 quoi bon le chercher? ella ne le trouverait pas; et peu a peu le desir 
de le decouvrir la passionnait, ella marchait plus vite. L' idee qu' i1 
avait du monter dans un arbre lui vint brusquement. 
lors, les yeux leves, et pour qu'il la sut pres de lui, elle l'appelait 
tous les quinze a vingt pas. Des coucous repondaient, un souffle qui 







Une fois meme, ella s'imagina le voir; ella s'arreta, etranglee, 
avec l'envie de fuir• Qu'allait-elle lui dire? Venait-elle done pour 
l'emmener et le faire fusiller? 
120 ces choses. 
Oh, non, ella ne parlerait point de 





environs. Puis, la pensee de son pare qui l'attendait, lui causa une 
douleur aigue. Elle tomba sur le gazon, en pleurant, en repetant 
!I j tout haut: , 
\ -~on Dieu: mon Dieu: pourquoi suis-je la: J 
j, 25 Elle etait folle 41Letre venue. Et, comme prise de peur, elle I 
-'*11''=-,~~=~~~=~~-==<=~=~~o==-~--==~~==,,====~~-====~=~=~=~~-'=·==~:==~---'-=-<- i"'''~''·' 
'I . II 











Trois fois, elle se trompa, I 
I 
courut, ella chercha a sortir de la foret. 
et elle oroyait qu'elle ne retrouverait plus le moulin, lorsqu'elle 
debouoha dans une prairie, justa en face de Rooreuse. Des qu'elle II 
aperqut le village, elle s'arreta. Est-ce qu'elle allait rentrer seule~j 
Elle restait debout, quand une voix l'appela doucement: I 5 
--Fz:anqoise! Franqoise! 
Et elle vit Dominique qui levait la tete, au bord d'un fossa. 
Juste Dieu! elle l'avait trouve! Le ciel voulait done sa mort? Elle 
retint un cri, elle se laissa glisser dans le fossa. 














--OUi, repondit-elle, la tete bourdonnante, ne sachant oe qu'elle 
disait. 
--Ah! que se passe-t-il? 
Elle baissa les yeux, elle balbutia. 
--Mais, rien, j'etais inquiete, je desirais te voir. 
Alors, tranquillise, il lui expliqua qu'il n'avait pas voulu s'6loi 
gner. Il craignait pour eux. Ces gredins de Prussiens etaient tres 
oapables de se venger sur ... ;L~s femmes et sur les vieillards. Enfin, 
tout allait bien, et il ajouta en riant: 
jj20 --La noce sera pour dana huit jours, voila tout. 
!1 1 
il ~is, comma elle restai t bouleversee, il redevint grave. 1
1 
!/ ~~~~~ --Mais, qu'as-tu? tuJ~ae 1caches quelque chose. ~~~ --Non, je te jure. couru pour venir. 
li Il l'embrassa, en disant que c'etait imprudent pour elle et pour Ji 
t,'li II ,, 
Ji 25 lui de causer davantage; et il voulut remonter le fossa, afin de Jl 








rentrer dans la foret. Ella le retint. Ella tremblait. 
--Ecoute, tu ferais peut-etre bien tout de meme de rester lA •••• 
Personna ne te cherche, tu ne crains rien. 
--Fran9Qise, tu me caches quelque chose, repeta-t-il. 
De nouveau, ella jura qu'elle ne lui cachait rien. Seulement, ella 
aimait mieux le savoir pres d'elle. Et ella begaya encore d'autres 
raisons. Ella lui parut sd singuliere, que maintenant lui-meme aurait 
refuse de s'eloigner. · D'ailleurs, il croyait au retour des Franqais. 
On avait vu des troupes du cote de Sauval. 
I 10 -~! qu'ils se pressent, qu'ils soient ici le plus tot possible! 
murmura-t-elle avec ferveur. 
A ce moment, onze heures sonnerent au clocher de Rocreuse. Les 
coups arrivaient, clairs et distincts. Elle se leva, effaree; il y 
avait deux heures qu'elle avait quitte le moulin. 
II 
I' 
I 15 mont::~:-:::: ::t:::::r:•::d~.:::.::1n::: ::::::i:~soin de toi, je ! 
I
ll Et ella partit en courant, pendant que Dominique, tres inquiet, ~~ 
s'allongeait au bord du fossa, pour surveiller le moUlin. Comma elle 
I 
allait rentrer dans Rocreuse, Fran9oise rencontra un vieux mendiant, 
II 
1
! 20 le pare Bon temps, qui connaissai t tout le pays. Il la salua, il venai t · 





de croix et en marmottant des mots entrecoupes, il continua sa route. 
II· I' 
l!,l --Les deux heures sont passees, dit 1 'officier quand Franc;oise I 
'I parut. l1 
I 2!; .... . Le pOre Marlier Otait 11<, assis sur 1e bane, prOs d~ ~~~·.: •.• ::. ~·· . L .. 
!I'- .I 
I: 











fumai t toujours. La jeune fille, de nouveau, supplia, pleura, s'agenouil-
la. Ella voulait gagner du temps~ L'espoir de voir revenir les Fran~is 
nvait grandi en elle, et tandis qu'elle se lamentait, ella croyait en-
tendre au loin las pas cadences d'~:armee. Oh! s'ils avaient paru, 
I 
I 5 s'ils las avaient taus delivres! 
I --Eooutez, monsieur, una heure, encore una heure ••• Vous pouvez 
II 
I 
bien nous aooorder une heure! 
Mais l'officier restait inflexible. Il ordonna meme a deux hommes 




du vieux tranquillement. Alors, un combat affreux se passa dans le 
coeur de Fran~oise. Ella ne pouvait laisser ainsi assassiner son pare. 




sa chambre, lorsque Dominique lui-meme entra dans la cour. 
L'officier et les soldats pousserent un ori de triomphe. Mais lui, 











un peu severe. 
--C'est mal, dit-il. Pourquoi ne m'avez-vous pas ramene? Ila 
fallu que le pare Bontemps me contat les chases ••• Enfin, me voila. 
·=== .. =· .................. . 
-~; w -" ' ' ' •• ~ v•- -- • i I ! 
II I 












Il etait trois heures. De grands nuages noirs avaient lentement 
empli le ciel, la queue de quelque orage voisin. Ce ciel jaune, ces 
haillons cuivres changeaient la vallee de Rocreuse, si gaie au soleil, 
en un coupe-gorge plein d'une ombre louche. L'officier prussien s'etait 
! 5 contente de faire enfermer Dominique, sans se prononcer sur le sort qu'il 
I lui reservait. Depuis midi, Fran~oise agonisait dans um~goisse abo-
minable. Elle ne voulait pas quitter la cour, malgre les instances de 
son pare. Ella attendait les Fran9Sis. Mais les heures s'ecoulaient, 
I la nui t allait venir , e t elle souffrai t d' au tan t plus , que tout co temps 
!10 gagne ne paraissait pas devoir changer l'affreux denouement. 
I ! Cependant, vers trois heures, las Prussiens firent leurs preparatifs 
. 
de depart. Depuis un instant, l'officier s'etait, comma la veille, en-
ferme avec Dominique. Franqoise avait compris que la vie du jeune 
homme se deoidait. Alors, ella joignit les mains, ella pria. 
paysan,,qui ne lutte pas contra la fatalite des faits. 
* 2 -: 
--Oh! mon Dieu! oh! mOnu~ieu! balbutiait Franqoise, ils vont le 
Le meunier l'attira pres de lui et la prit sur ses genoux oomme 
un enfant. 
A oe moment, l'officier sortait, tandis que, derriere lui, deux 
hommes amenaient Dominique. 
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-~eflechissez bien, reprit l'officier. Ce service que vous me re-
fuses, un autre nous le rendra. Je vous offre la vie, je suis gene-
reux ••• Il s'agit simplement de nous conduire a Montredon, a travers 
,I 
l
i bois. · Il doi t y avoir des sen tiers. 




















--Alors, vous vous entetez? 
--Tuez-moi, et finissons-en, repondit-il. 
Franqoise, les mains jointes, le suppliait de loin. Ella oubliai t 
tout, elle lui aurait conseille une lachete. Mais le pare Marlier lui 
saisit les mains, pour que les Prussiens ne vissent pas son geste de 
fermne af'f'olee. 
--Il a raison, murmurs-t-il, il vaut mieux mourir. 
Le peloton d'execution etait la. L'off'icier attendait une faiblesse 
de Dominique. Il comptait toujours le decider. Il y eut un silence. 
Au loin, on entendait de violents coups de tonnerre. Une chaleur lourde 
ecrasait la campagne. Et oe f'ut dans oe silence qu'un cri retentit: 
--Les Franqais! les Franqais! 
C'etaient eux, en effet. Sur la route de Sauval, a la lisiere du 
bois, on distinguait la ligna des pantalons rouges. Ce f'ut, dans le 
moulin, une agitation extraordinaire. Les soldBts prussiens couraient, 
avec des exclamations gutturales. D'ailleurs, pas un coup de feu 
n'avait encore ate tire. 
--Les Franqais! les Franqais! cria Franqoise en battant des mains. 
Elle etait comma folle. Elle venait de s'echapper de l'etreinte 
L'ATTAQUE DUMOULIN 
de son pare, et ella riait, les bras en l'air. Enfin, 11~ arrivaient 
dono, et 11s arrivaient a temps, puisque Dominique etait encore la, 
deb out! 
Un feu de peloton terrible qui eolata oomme un coup de foudre a ses 
5 oreilles, la fit se retourner. L'officier venait de murmurer: 
I 
10 
-~vant tout, reglons cette affaire. 
Et, pou_ssant lui-meme Dominique contra le mur d'un hangar, 11 avait 
commande le feu• Quand Fran~oise se tourna, Dominique etait par terre, 
la poitrine trouee de douze balles. 
Ella ne pleura pas, ella resta stupide. Ses yeux devinrent fixes, 
et ella alla s'asseoir sous le hangar, a guelques pas du corps. Ella 
le regardait, elle-avait par moments un geste vague et enfantin de la 
main. Les Prussiens s'etaient empares du pere Marlier comma d'un otage. 
Ce fut un beau combat. Rapidement, l'officier avait poste ses. 
hommes, oomprenant qu'il ne,pouvait battre en retraite, sans se faire 
ecraser. Autant valait-11 vendre cherement sa vie. Maintenant,,' ·,._. 
c'etaient lea Prussiens qui defendaient le moulin, et les Fran~is qui 
l'attaquaient. La fusillade oommenya avec une violence inouie;. Pen-
dant une demi-heure, ella ne oessa pas. Puis, un eclat sourd se fit 
entendre, et un boulet cassa une roaitresse branche de l'orme seculaire. 
Las Franyais avaient du canon. Une batterie, dressee justa au-dessus 
du fossa, dans lequel s'etait cache Dominique, balayait la grande rue 
de Rooreuse. La lutte, desormais, ne pouvait etre longue. 
Ah! le pauvre moulin! Des boulets le perQaient de part en part. 
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I 
c'etait surtout du cote de la Morella que le desastre devint lamentable. ! 
I 
Les lierres, arraches des murailles ebranlees, pendaient comma des gue- ! 
I I! 
nilles; la riviera emportait des debris de toutes sortes, et l'on voyait,l! 
par une breche, la chambre de Franqoise, avec son lit, dont les rideaux 11 
blancs etaient soigneusement tires. Coup sur coup, la vieille roue rec;utl! 
I 
deux boulets, et elle eut un gemissement supreme: les palettes furent ! 
charriees dans le courant, la carcasse s'ecrasa. C'etait l'ame du gai 
moulin qui venait de s'exhaler. 
Puis, les Franqais donnerent l'assaut. Il y eut un furieux combat 
A l'arme blanche. Sous le ciel couleur de rouille, le coupe-gorge de la 
vallee s'emplissait de morts. Les larges prairies semblaient farouches, 
avec leurs grands arbres isoles, leurs rideaux'de peupliers qui les ta-
chaient d'ombre. A droite et a gauche, les forets etaient comme les 
murailles d'un cirque qui enfermaient les combattants, tandis que les 
sources, les tontaines et les eaux courantes prenaient des bruits de 
sanglots, dans la panique de la campagne• 
S~us le hangar, Franc;oise n'avait pas bouge, accroupie en face du 
corps de Dominique. Lepere Marlier venait d'etre tue raide par une 
balle perdue. Alors, comma les Prussiens etaient extermines et que le 
moulin brftlai t, le capi taine .fran~is antra le premier dans la cour • 
Depuis le commencement de la campagne, c'etait !'unique succes qu'il 
remportai t. Aussi, tout enflamme, grandissnnt sa haute taille, riait-11 
de son air aimable de beau cavalier. Et, apercevant Franqoise imbecile 
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PAGE 1. --1. le pere Marlier: old Marlier. If you translate "Father 
Merlier" the connotation would be that he was a member of the clergy (in 
3. tout le pays: pays here is figuratively used: everyone in that 
section. 
6. tant il avait bon air: see tant in vocabulary. 
16. vers le midi = vers le sud. 
17. deroulant A l'infini = laissant voir A parte de vue. 
PAGE 2. --7-10. on sent, etc.: walking along the narrow paths, .2M. 
has a feeling that there are underground rivulets, oozing~ through the 
~' and taking advantage of the tiniest crevices at the roots of the 
trees and between the rocks, etc. 
11.:.12. les voix •••• si hautes: 
of these babbling streams. 
16. alignent leurs tentures bruissantes: stand like parallel walls 
of rustling tap~stry. Roads and canals in France are lined on both sides 
'. 
with symetrical rows of tall, slender poplars, partly as a protection 
against the blazing summer sun. 
16-17. enormes platanes: plane-trees. This tree is rarely found in 
the United States. It is thus described by a French nurseryman: 
I 
I 
"Arbre essentiellement mediterranean, ••• capable de de-
venir tres vieux et tres grand. Sa tige, ~res haute, se I 
formee de longues branches •• Jj 
··.,.c,=·-=~==~~~~=·oc=~.~-~.--~~=~,,=-, .... ,] -~ 
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en dessus. Il aoquiert des merites particuliers en bordures 
de routes, au voisinage des rivieres et des pants ••• " 
18. aujourd'hui en ruines: .BQY! gone .1Q. wrack and ruin. 
22. et dont les arbres, etc.: (omit et dont in translation) the 
giant trees represent the enormous flower beds. 
PAGE 3. --2. un coin de verdures folles: ~ luxuriantly verdant bit 
of nature. 
3. vieille comma le monde: ~ old ~ the hills. In rendering a fig-
ure of speech, strive to put it into familiar form in English, even if 
that involves abandoning the actual word of the French. 
5. de : from~ height of. 
6. en tournant = quand elle tournait 
6. vieillie: do not mistake the first word here for vieille (adject-
ive). It is the past participle of vieillir, ~old. 
9. en disant: saying. En may or may not require to be translated 
when i.t occurs in this construction. Of. note to line 6 above. Let 
the sense of the sentence be your guide. 
9 -10. ne connaitrait pas si bien le travail: might not work 1!.Q. !!!lll_. 
The conditional here expresses an assertion the truth of which is ques.:.·: 
tioned in the speaker's mind. Note well this meaning of the conditional, 
quite common in French. 
13-14. l'eau la battait de son flot d'argent: the water poured 
over ll in!!. silvery stream. 
15. passer = tourner. 
-
m ern 
16-23. Note the number .of words in this paragraph which have an 
analogous form in English, but whose meaning and use must be carefully 
distinguished from these forms: avait l'air de, une arche, troubler 
le bassin, des bandes de poissons, etc. 
20-21. limpide comme un miroir: see note to line 3 above. 
21-22. on apercevait = on pouvait voir. 
22. qui nageaient = nageant (note the absence of agreement, if the 
participle be ~sed, in this construction.) French frequently uses the 
relative clause as the equivalent of an English participial clause• 
25. ou = auquel. 
PAGE 4. --l-2. des fenetres s'ouvraient, percees irregulierement: 
~arrangement of the windows showed~ disregard for symmetry. (lit., 
windows opened out toward the river, placed haphazardly) 
3. constructions ajoutees apres coup: additions built ~ here and 
there ~ afterthoughts. 
6. trop grandes: ~unsightly. mettait un manteau vert A: formed 
A mantle of green ~·. • 
9. du cote de la route, etc,: .Q!1 the side facing the road, the 
house itself looked more substantial. 
10-11. que bordaient ••• des hangars et des ecuries: to avoid the 
clumsy phrase in English "which sheds and stables bordered, etc., tran!'l-
late: ,!Q. the right and ]&tt .Q1 which were sheds and stables. 
12-13. la maison alignait les quatre fenetres de son premier etage: 
the house showed A~ of four windows in the second story. The ground i 
floor of a building in France is usually called the rez-de-chaussee (rez 1 






our second story. 
14. faire badigeonner cette faqa.de: £Q. ~ this front whitewashed. 
Note that faire in this construction is inseparably linked to its I 
infinitive. 11 
15. justement: this word brings into relief the idea that one inci- I~ 
II 
dent or situation chanced to be true at the time another is mentioned. 
See vocabulary for translation. 
20. en dot: .§.§. .mu: dowry. The custom of presenting a dowry to 
daughter at the time of her marriage is usually observed by parents in 
all Latin countries. {Cf. the oomedy Of Labiche and Martin, ''La Poud.re 
aux Yeuxtt) • 
22-23. tant il avait su mener gaillardement les affaires du menage: 
~ shrewdly had he contrived £Q. look after their Joint affairs. 
PAGE 5 --1. dormir dans la mousse: lie idle. 
4. a longue figure silencieuse: with~ staid, sober cast of 
countenance. 
e. ella ne. passait pas pour une des belles filles du pays: 
.!!rut not considered one ,of £rut belles sri. the countryside. 
12. poussai t si mal et d' un air de regret: !!ru!. having such ~ hard 
time of ll getting her growth. 
13. tout en restant delicate =bien qu'elle restat delicate. 
13-14. prit une petite figure, la plus jolie du monde: developed 
into the prettiest mJ.. imaginable. 
14-15. et elle etai t toute rose avec ~: not to mention her rosy 





































16. un front clair ou il y avait comma une oouronne de soleil: ~ 
fair forehead upon which there was, so to speak, .!!:. halo of sunshine. 
17. pour le pays: 1!§. girls went in that region. 
19-20. avec 1' age: M she ~ older. elle devait finir par etre 
ronde et friande comma une caille: there ~ reason JQ believe that 
eventually she would become~ plump and dainty ~A partridge. 
20-21. les longs silenoes •••• jeune: her father's habits of taciturn-
1 ll:l. had made her reflective lU, 1m. early age. 
PAGE 6 --5. A quelques portees de fusil: distant only a few gunshots.! 
6. disait-il: note the inversion of the verb and subject when an 
expression is interpolated in a sentence. 
7. en = de la. 
9-10. les gardes faillirent le prendre: the wardens almost caught 
The reference here is probably to members of the forest patrol, 
who carefUlly guard all forests in France. 
10. lui dresser des proces verbaux: drew ]m official reports 
against him. dresser here is complementary to faillirent. 
I 
I 
10. dont: goes with las ressources. bien: here, any too easily. I 
12. on le traitait vaguement de braconnier: in effect, he was called 1! 
- -- II 
A poacher. See traiter de in the vocabulary, and contrast carefully with d 
trai ter comma, which you are soon going to find in the text. en tous li 
11 
cas: more commonly, en tout cas. 
14. ou: not where, which would be absurd, but when. Learn to. re-
cognize the use of ou when it is relative in force, equivalent to pen-
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II 16-18. il aurait eu un commerce• ••• que cela •••• femmes: the que 







·1 is here a conjunctiom, the function of which is to place in strong 
opposition the two parts of the sentence. I 










23. jamais, etc.l jamais placed at the beginning of the clause or 
sentence lends it considerable additional force. 
PAGE 7. --3-4. ce gredin de braconnier: that rascal of~ poacher or 
1
1 
that good-for-nothing poacher. Notice carefully this construction (noun 
. 
+de+ noun), of which you will find several examples in succeeding 
pages of this text. It is usually strongly pejorative or depreciative. 
4. bien: here to be rendered by ~ earth or in the world, since 
it lends emphasis to avait pu ensorceler. Used after a verb, bien may 
modify its meaning in various ways, sometimes weakening, sometimes 
strengthening it. Translate in accordance with the context. 
8. ils avaient du s'aimer: they must have fallen in love. 
11. ne disait toujours rien: still said nothing. Notice that the 
word toujours frequently is used in this sense, the context governing 
its meaning. 
15. venaient de se creuser de nouveau: had reappeared. 
16. alle trouver Dominique dans sa masure: ~J& Dominick •••• II 
il 
11 Don't translate "gone to find Dominick~ •• ", since you have only to ob- J 
1!1' i 
11 
serve the expression "dans sa masure" to see that aller trouver quelqu 1 un i 
!i i 
ii implies no "search" or "finding". 1 
Jj 19. ce qu 1 il y a de certain, c 1 est que •••• : this is merely a way I 
:1 Iii ~ of saying '_'il est certain que ••• " which stresses the word "certain". \ 
:II 
I· \ 
ij' Therefore seek to render into English with a corresponding degree of jl 
I ,I 
i1 stress: in any case, there .il_.!!.Q.. mistaking the fact that... i! 
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in English as it does in French, translate: even if he was given ll lying 
idly in the grass •••• 
24. sur les portes = sur les seuils de leurs portes. 
PAGE e. --7. tombe au sort: at the time of this story (1870-71), 
every young man in France, upon reaching his twentieth birthday, was 
liable by law to be conscripted for military service even in peace times. 
The quota for any one year was established, lots were drawn, and those 
drawing the lowest numbers were called until the quota was filled. 
Hence the term "tomber au sort", which may be translated "ll draw !ill. 
unlucky number", or "ll be conscripted for his military service. n 
10. tout cela d'un tel coeur: (and} he did it .§.2 pluckily and 
cheerfully. 
12. devine ce gar9on: an unusual use of this verb: read this lad's 
character aright. 
21. et que: the que replaces quand which has been used in the 
preceding line, thus avoiding repetition. Omit in translating. 
24. C'est pour avoir le plaisir, etc.: to complete its meaning, 
add to this sentence que nous nous sommes reunis ici ce soir. 
24. la Saint-Louis: elliptical for le jour de la fete de Saint-
Louis, which falls August 19t~. The French calendar contains the names 
of many saints whose anniversaries are especially cherished, the dates 
of which are frequently referred to in this way. 
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a more lively tone. If Zola had merely wished to say that it was a 
real celebration, the French would read c'etait une vraie fete. 
9. l'empereur: Napoleon III of France. 
11. se cogner dur: see vocabulary, and do not imitate this con-
struction. 
12. Bah!: Well! (spoken with considerable emphasis). 
14. la = ici. These two words are often interchangeably used in 
conversation. 
15. pouvaient venir: not would~' but might~· See Ex. XXII, 
c. 
PAGE 10. --3. comma des caresses = comma pour les caresser. 
a. par instants = de temps en temps. 
9. qui aboient en ronflant: barking uneasil~ in their slumber. 
See Ex. III, 0 2. 
9-10. elle avait des craquements: 11 creaked occasionallv~ Notice 
this Gallicism (avoir- noun), frequently used to describe or mark an 
action or circumstance. Care is required in translating into English. 
(Cf. page 6, line 25, and page 8, line 11. You will find other examples 
of this construction in succeeding pages of this text.) 
10. elle causait toute seule: 11~ talking away~ itself. The 
force of the imperfect tense here is to show the continuation of the act. 
Of. the note to page 9, line 5. 
11. dont la nappe, etc.; whose current~ forth the deep sustained 1 
I. 
note .Qi l!:. ~ organ. The word tuvau d' orgues is really organ-pipe {a 1/ 
II 
::::l:n 0:::, s::gu:~ ::.:~ n::dp:::l t::O::~d~;r;;·~:;~~c;;:.:::: J ·~·
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12. plus large = plus complete 
13. de 1a na. ture = du monde. 
PAGE llo --2. dans 1' epouvante = frappe de peur. 
4. annon~ient: this verb goes with depuis: had been reporting. 
5-6. a entendre dire: hearing people say. 
7. par les bois de Gagny: out of Gagny woods. 
e. bien sUr: a colloquialism, common in conversatimn. Translate: 
People fully expected •••• 
13. des pantalons rouges: German soldiers wore greenish-grey uni-
forms, French infantrymen blue coats with bright red trousers. So 
easily were the French distinguishable from soldiers of other armies by 
this red which caught the eye that they were frequently referred to by 
this expression. 
15. le maire du pays • le maire de la commune. The smallest civil 
district in France is called a commune. It may embrace territory out-
lying its chief village; thus old Marlier was literally mayor "du pays 
(voisin)", of the district. 
PAGE 12. --2. oette belle journee ne faisait rire personne: the 
beauty of ~ day brought gladness .12. .n2. ..Qru!.• 
7. le gros = la plupart. 
11. qui le regard.aient: watchingQim. See Ex. III, 0 2. 
14-15. se haussait: contrast the meaning of se hausser and that 
of hausser les epaules. (Consult vocabulary). 
17. allait et venai t: :!ru! going back and forth• 
20. para.issait ravi: translate as if this were paraissait etre 
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ravi, but notice that etre is suppressed in French after paraitre. 





easily be able 1Q. hold out. See note to page 7, line 
j, 
4. Les bandits jl 
advancing Prussiens.il sont en retard: the captain refers, of course, to the 
The scorn and contempt in his voi~e may be shown by irony in English: 
OUr friends ~ ]late. 
PAGE 13. --1. 11 voyait son moulin flamber comma une torche: 
pictured 1Q. himself his beloved mill blazing like !!:. torch. 
2-3. 11 ouvrit seulement la bouche pour dire = 11 dit tout simple-
ment. 
8. 11 s'oocupait d'eux: his attention~ centered upon them. 
12. done: the value of dono, especially in a question, varies 
according to the oonte~t, and is therefore not easy to render in English. 
Translate here by "1 see" at the begimiling of the question, at the same 
time noting carefully its position in the French sentence. mon gar~on: 
not m boy, but young fellow. Remember that Dominick is a total stran-
ger to the captain. 
15. parut gouter mediocrement cette raison: seemed ~ relish this 
18. je loge: emphatic for je peux lager. 
20. Il pourra vous servir: You may find ~ for ll· 
PAGE 14. --2 ... 3. les yeux perdus: with!!:. far-away look in his eyes. 













11. le silence s'elargit encore: became still~ noticeable (lit., I
ll ..




toujours rien: still~~ nothing. 18. 
22-23. Ils nous savant' ici for Ils savant que nous sommes ici. 
PAGE 15. --3-4. l'on n'apercevait, etc.: .ill nothing was !.Q. be~ 
but the little puffs of smoke that hung !Qr.!!:. moment in the air before 
,1hu ~ wafted away ]2z the wind. 
/r 
9-10. guettait, lachait •••• se laissait glisser •••• : the value 11 
of these imperfects to show repeated actions should be carefully rendered:! 
would watch his chance, fire •••• would slide back.... 1 
16-17. eurent •••• le roidissement convulsif: stiffened convulsively. 
For this construction,see note to page 10, line 9-10. 
20. dans une crispation nerveuse: ·her fingers twitching nervously. 
21-22. Les balles viennent jusqu' ici: we ill:§. within range of the 
firing. 
23. En eff'et: Not in fact, but ~ enough or ru!. if !.Q. confirm 
his words. un petit coup sec: see vocabulary for meaning of sec when 
it refers to a sound. 
25~ l'anxiete du spectacle: the compelling interest of the 
spectacle. 
PAGE 16. 
--2. comme d 'une coulisse: like !ill actor coming .Q.!lll 
the stage from the wings. 












a • wr ... e-g·-- -a •e:• 
Il n'avait pas acheve que ••• : elliptical for 11 n'avait pas 
acheve sa phrase quand ••• ~ 
11-12. Le grand orme fUt comme fauche = Les balles faillirent 
fauoher le grand orme. 
19. des fentes: narrow slits (of the closed blinds. ) 
25. quelles forces ils· avaient davant eux: how large A force they 
were opposing, or the numerical strength of the French troops. 
PAGE 17. --4. il faut = il nous faut. 
10.12. fit ••• surveiller la route: posted lookouts~ the road. 
11. effort: see vocabulary for the translation of this military 
term. (It here refers to the French themselves.) 
14. se montraient: see Ex. XII, B 2. 
18. Il~::; y mirent beaucoup de prudence: They~ Y.!JEX cautious 
about it. 
20. ils furent: used here for il y en eut. 
22. Allez! : ~! or 1!.Q!! J..!ll them have .!..t! 
PAGE 18. --6. Lorsque: w~enever •. 
e. le bois: here, the woodwork. 
:1 10. menageaient leurs coups: ~·making the most of v•hat amrnuni~ 
tl 
I 
!! ~ tion they had or were making every Jill,Q1 count. 
II 
1
! 12. fendait un volet: split one of the blinds in halves. allait 
,I 
1
1 se loger = se logeai t. 
14. ebranlait: ~ telling~ 
15• troue comme une dentelle: we may well. pause to admire the 
Gallic artistry of this simile; for, were the more practical-minded 
::Zmu S . A_t L 2tl± s S¥3i115 1' .liii!C 
would probably hit upon a more ~terialistic phrase such as "perforated 
like a sieve". 
18. Elle etait bien finie, cette fois: li~ most certainly done 
for, this time. (See note to page 7, line 4.) 
20. se retirer: to withdraw to ~safer place. ella voulait: here 
the force of this verb is more than just wishing; the whole expression 
is synonymous with "elle etait resolue a". 
22. arr iva = s' enfon qa.. 
PAGE 19. --8. qu'on l'achevat: someone ll put !ill, end lllli agony, 
(i. e., give him the coup de grace). 
9. toujours: see Ex. XVI, D. 
10. une meurtriere: ~ loophole. The term means a narrow slit in 
the wall from which, behind cover, a soldier may return enemy fire. 
12 • se laissa couler au bord d'une table: sankll the floor under 
.!!: table. 
21. ricoche: rebounded (probably from the wall) 
24. i1 ne s 'arreta plus: from then .Q!l he kept ll illl· chargeai t: 
note the change of tense from s'arreta. To bring out the contrast in 
value here, translate, he would load, fire •••• would glance at •••• 
PAGE 20. --1-2. il ne se pressait pas, visait avec soin: the meaning 
is clear, although in a less vivid style one might find au contrnire 
separating the two ideas. 
4. le capitaine l'avait prevu: the le (1') referring to the whole 
preceding thought, need not be rendered into English. 
1
i 
5. se hasardait: add 8. se montrer to clarify the meaning. li 
1: 
· i 9. toujours: See exercise XVI, D. II 
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23. d'un moment a l'autre: any minute~· 
PAGE 21. --2. devaient avoir trouve: more commonly, avaient du 
trouver: had evidently found. 
14-15. sans qu'il s'en doutat le moins du monde: : sans qu'il n'en 
eut le moindre soup90n. Of. the translation of "du monde" here with that 
mentioned in the note to page 5, line 13-14. 
20. egorger: not the same meaning here as in line 9, page 11. See 
vocabulary. 
22. se fit remettre: se'e vocabulary, remettre. 
PAGE 22. --9. il avait une raideur toute prussienne: ~~ unmis-
takab1y Prussian in the stiffness of his manner. 
12-13. ne doi t pas vous regarder: is of 1!Q. concern~ you, ll, 
nothing .1Q. you. 
16. mettai t une barre rouge: was making~ red streak. 
21. tache de quelques gouttes de sang qui •••• : and his clothing 
PAGE 23. --5. devaient: ~ .iQ. 
6-7. les jambes brisees: her ~ aching or unable to stand .Ell 
elle etouffait: her pent-.En. feelings were choking her. 
e. examinait = regardait attentivement. 
17. Il n'ajouta rien = Il ne dit rien de plus. 
19-20. reprise d'espoir: with renewed hope. 
24. une large place: translate ~ tender ~. recasting the sentence 
in English {"there was also a tender spot in his heart for ••• ") 
PAGE 24. --1-2. qui avait singulierement souffert, ce1le-la: which 
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in translating, since it only adds emphasis in French. 
7. qui bouchai t deja des fentes: already busy. plugging .!ill. ~ 
of the cracks. 
12. I1 fallait voir: they would have ll look into the matter. 
12-13. de son air si1encieux et paisible: with his usual placidity. 
17. saul: independently. {i. e., not to be one of a committee~. 
ce ton tranquille: not the tone of voice, but the way of viewing matters, 
is the meaning here. Notice carefully this idiomatic meaning for the 
word "ton", and translate: this informal way 9J_ viewing matters. 
PAGE 25. --5. ella eut une emotion poignante: she became greatly 
alarmed. Notice the past historical tense which shows this as a momen-
tary incident, and compare with the notes to page 10, lines 9-10, and 
page 9, line 5. 
6. chez le prisonnier: the XQQm where the prisoner ~· 
9-10. furent venus se ranger: had~ and lined BP.· 
10. le fusil au bras: carrying their ~· 
11. C'en etait done fait: ~11~ inevitable. 
18. d'un air simplement curieux: see vocabulary, simplement. 
20. Tiens-toi tranquille: Don't worry. 
22. Il avai t pour principe: .ll .YE:.2. one of his fixed convictions or 
It ~ 1! fundamental assumption with him. 
PAGE 26. --2. durent manger: !!!!!§1 have gone .Ql!. eating. 
4-5. qu'on relevait: being relieved. 
7. se trouvait = etait. Even when this verb is used referring to 
persons, there is rarely any idea of "finding oneself" unless there is 
10. il devait marcher: he must have been pacing back ill!! forth. 
13. la maison lui parut s'assoupir: ll seemed ll her that the whole 
6. jeta un coup d'oeil: add au dehors. 
a. elle se remit a attendre: she resumed her waiting. 
14. servait •••• aux meuniers pour visiter •••• : permitted the millers 
15. disparaissait = se cachait. Note that, with depuis, this 
tense will be rendered by "J:lad 'been~ •••• ". 
18. se trouva dans le vide:~ suspended in space (mid-air). 
See note to page 26, line 7. 
24. tstant le lierre,du pied, s'assurnnt des echelons: :feeling'_~ 
,tor:"'.:.. the .iY.z with her foot making m that each rung ..Qi. the ladder 
PAGE 28. --3-4. elle s'ecnrtait de l'echelle: there was a wide 
. -----
space between 11 and the ladder (lit., it (the window) stood to one 
side of the ladder). 
4. elle: here refers to la main. Lui faudrait-il done remonter? 
Would ~ • .211 that account, have M EQ. back .BJ1 M her room? 
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:.\ pronouns). Except in its liturgical use in reference to the Deity, 
English has lost the second person singular pronoun "thou''and "thee". 
French has retained it, in general reserving its use to express the 
intimacy that exists among members of the same family. Just when a 
young couple who were engaged to be married would begin to use this 
form of address in place of "vous" would seem to be a matter of good 
taste and breeding. ·when we see Frances revert to the "vous" form again 
in line 18 below, it would appear that she had used the familiar form 
implied by"prends11 under stress of emotion, hardly realizing that she 
had done so. 
19. fit un simple signe: merelY pointed 
20. De l'autre cote =en dehors. 
PAGE 29. -2. Vous pouviez vous tuer: You might have killed j!OUrselt!l 
6. 16. = ici. 
13. puisque nous voila, etc.: for here we are, just the two of BJ!., 
faithful to~ appointment. 











m:1m reality arose before her eyes. 111 
PAGE 30. --7. si elle m'aperqoit: ("ella" refers to "la sentinelle") .! 
What if or SUppose he sees me? Note carefully this use of "si" at the 
beginning of a question. 
·14. sont: more vivid than seront which it replaces. 
24. la fuite (here) = de fuir. 
PAGE 31. --1-2. la savoir en surete = Savoir qu'elle etait en 
ll 
II 
~i sllrete. Of. page 14, lines 22, 23. 
--4- --- ===== 
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2• . le soleil: elliptical for le lever du soleil. 
3-4. Quand il serait loin, tous les malheurs pouvaient fondre sur 
elle; cela lui paraitrait doux, du moment ou il vivrait: Once he~ 
safe, she felt she could bear all sorts of afflictions; she would gladly 
endure them, .!f only his life might be spared (lit., if only he were 
still alive) • 
5. le voulait vivant: demanded that he should live 
14. En effet: sure enough. 
17. se cramponna a son tour: for s'y cramponna apres ella. Trans-
late thus: then climbed out .Q!! ..U. himself. 
19. laissa tomber (les mots): called down .iQ. him. 
23. faisait une tache pale, au milieu des tenebres: stood out dimly 
against the surrounding blackness. 
PAGE 32.--3. grise: greyish. 
4. une angoisse terrible la reprit a la gorge: §..horrible feeling 
of dread clutched at her throat again. 
5-6. les moindres bruits, epars dans l'ombre: even the faintest 
sounds among the dusky shadows. 
7. bruit: here, click. 
8-9. la campagne gardait sa paix souveraine: see vocabulary under 
souverain. 
9. devait aborder A: must ~nearing. 
12. comma si elle eut senti la mort passer: ~1! aware~ Death 
had passed that way. elle rests toute froide: she became very cold. 

























construction). The use of the future anterior here illustrates the 
conjectural character of the statement. Translate: ••• probably did the 
...1.Q.Q himself. _ga se voi t: things like that do happen. 
8. ella avait du s 1 asseoir: she had had !Q. sit down. 
9-10. ses regards ne qui ttaient plus ce cad,avre: she J!2§. unable .1Q. 
12. pensait: kept thinkin~. 









alors or A ce moment- ~~ 
16. Oependant: here, meanwhile, not however. 
18. seulement: really modifies some word like 
ca. Omit in translating. 
19. se rendit sur les lieux: see se rendre in the vocabulary. 
PAGE 35. --1. Nous voila propres! : Now we 1 re JJ! ~ pretty ~! or 
A fine fix we 1 re in !!Q!!! 
2-3. Il aura gagne les bois: the future anterior expresses strong 
probability in the speaker's mind; He has .n.Q. doubt gQi away !Q. the 
woods (by this time). Compare the construction and note to those of 
page 34, line·3. 
4. • •• payers pour lui: ••• shall ~ the penalty l!! his stead. 
6. Voyons: Look here, or Come .!!2!!· 
9. Comment YOUlez-vous ••• : How do :vou expect •••• 
10. des trous: {plenty of) hiding places. 
12-13. battre ••• les bois: a hunting term, for the translation of 
which see vocabulary. 
17. examinant tour a tour ••• : looking first at ••• then~···· 




























PAGE 36. --7. Il eut A peine un leger ha.ussement d'epaules, tout 
ce drame, etc.: He merely shrugged his shoulders slightly, for this 
whole proceeding impressed him .!'!& being in poor taste. 
11. 0 I est Serieux?: YOU ~ in earnest? 
17. Tais-toi: Rush~. 
23. Il voyait bien dans ses yeux: Her look clearly told him. 
25. avec leurs coeurs: see vocabulary under coeur. 
PAGE 37. --1-2. Elle vous raconte des histoires stupides: She's 
talking nonsense. 
3. voulut = essaya. de. 
5. Mon Dieu!: Good Heavens! Do not render this exclamation by any 
expression stronger than this unless the context indicates clearly that 
it is uttered under stress of extr-eme emotion. 
11. je ne sais plus for _voila tout ce que ·je sais. 
13-14. Mon Dieu! see note to line 5 above. Ma.is je saurais ou 
est Dominique, que ••• : for the construction of this sentence and espec-
ial1y of que, compare page 6, line 16, 18, and see note thereupon. 













20. la = ici. 
PAGE 38. --3. Certains lui jetaient des mots, des plaisanteries: 
Some of them were flinging indelicate pleasantries in her direction. 
. 10. davant elle = tout droit • 
11 •. oU aller? = Ou devait-e1le aller? or OU pouvait-el1e aller? 
12. elle sentait bien l'inuti1ite de ses efforts: she realized how 
II 
.J! utterly useless hgr efforts would be.. I· 
i! 13. Ils se seraient entendus tous les deux: The ~ of them would 'tl 
,I I -~--~'f~~:~==~=~~~~=~~=~~---=0~~==--=~=~==-~~===---==---- ~-=~~- --_,---- U---
;----; p 21" 
have ~ !2. sume understanding or· would have decided what .iQ. do. 
Entendre often means understand, s'entendre always means come .iQ. ~ 
understanding. 
17. Ses pieds la conduisirent •••. : Notice how the form of this 
sentence carries out the idea that Frances as yet has no clear idea of 
where she is going. 
19. C'etait bien la: Yes,~~ the place. 
20-21. on voyait •••• : supply car before this verb. 
PAGE 39. --1-2. l'heure s'ecoulait: time~ flying. elle se remit 
debout: she BQ1 .BP. again. 
3-4. Ella n'avait·nplus conscience du temps: She had lost all reck-
14-15. un souffle qui passait dans 1es branches: ~breeze which 
18-19; Venait-elle done pour l'emmener ••• ?: She was coming only !Q 
The force of the word done in a rhetorical 
question may often be rendered thus at the end of the English sentence. 
Cf. page 13, line 12 and note thereupon. 
21-22. una douleur aigue: bitter anguish. 
24. Mon Dieu! see note to page 37, lines 13-14. 
25. E1le etait folle d'etre venue: !1~ sheer madness~ !Q 
. . _. __ tt .LI 
8. Justa Dieu!: Great~! Le ciel voulait dono sa mort?: So 
heaven E!§. bent upon his death? 
18. Enfin: In short, not finally, which would be meaningless here. 
20. pour dans hui t jours: ~ week from .BQ!!. 
22. Q:u'as-tu?: What's the matter with you? 
23. J'ai couru pour venir: I've been running. Frances uses this 
excuse to camouflage her real emotional state. 
PAGE 41. --8. il croyait au retour des Franqais - il croyait que 











10. qu'ils se pressent!: 1§1 them hurry! The subjunctive is used ~ 
~mperative I here in an exhortation. The construction may be thought of as 
in the third person. 
14-15. il y avait deux heures qu'elle avait quitte le moulin = 
deux heures s'etaient ecoulees depuis son depart du moulin. 
15-16. avions: seeing monterai et agiterai in the main clause, we 
should expect avons here• Doubtless Frances says avions because she 
feels that the possibility is remote, then shifts to vivid reality with 
monterai in the conclusion because she will not fail to wave her hand-
kerchief. 
23. sont passees: are .BJ2 
24. parut for apparut. 
PAGE 42. --4. s' ils avaient paru!: if only they had come! 
6-7. Vous pouvez bien: Surely you m ... 
10. se passa = eut lieu. 
;1 11. ainsi: in that way. 
!; 
II , 
!: 12. elle s'elanqait: she was .1ust rushing. 
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17. C'est mal: You did wrong. 
PAGE 43. -- 4-5. s'etait contente de: see vocabulary. 
7. voulait: would (emphatic) 
9-10 ... d'autant plus que •••• : all the~ because .U.looked l!:.!. if 
the .llJ:ru! gained would have no effect .Q!l the final terrible outcome. 
11. Cependant: see note to page 34, line 16. 
14. se deoid.ait: •••• ~ hanging in the balance. 
15-16. gardait son attitude muette et rigide de vieux paysan ••••• : 
maintained the silent stoicism typical of an old peasant who declines 
~struggle against the inevitable. 
22. ce dernier = celui-ci. 
PAGE 44. --2. un autre: someone else. 
3. Il s'agit simplement de ••••• : You have only or I'm asking you 
il merely ••••• 
II 
II 
9. elle lui aurait conseille une lachete: supply de eommetre after 






10-11. son geste de femme affolee: for the construction and trans-
lation of this phrase, compare the note to page 43, lines 15-16. 
13-14. attendait une faiblesse de Dominique: was banking~ Domi~ 
'I II 
!! nick's weakening. 
1,1 ecrasait la campagne: lay~ the countryside. 
1! ~I 
16. 
24. Elle etait comma folle: She was like a woman who had gone 
------- --
'I 
!! stark mad. 
II 
·I I II 
li 
PAGE 45. --10. stupide: not stupid. See vocabulary. 
devinrent fixes: Her eyes seemed .tQ. lose all expression. 
Ses yeux 
ldj 
-- - v- -~·,- - A _yrm !''* • 
12. avai t = faisai t. 
15-16. se faire ecraser: a military term here, overwhelming losses 
19. un eclat sourd: l! dull boom. 
20. une maitresse bra.nche: ~ of the main branches. With this 
use of maitresse as an adjective, compare the English expressions 
master key, master mind, master stroke, etc. 
PAGE 4:6. --1. du cote de: ,not in the direction of, as usual, but 
here on the side facing. 
4. rideaux: old fashioned beds were enclosed by a sort of canopy, 
the sides of which could be drawn. 
7-8. C'etait 1'ame du gai moulin ••• : Zola has personified the old 
mill, and we may if we choose retain the figure of speech in English: 










9-10. un combat a 1 'a.rme blanche: hand-to-hand fighting. r 
le coupe-gorge de la vallee s' emplissai t de morts: the valley ~I 10-11. II 
I 
became ~ huge slaughter-pen. i 
15-16. prenaient des bruits de sanglots: seemed~ be sobbing. 
18-19. tUle balle perdue: ~ stray bullet. 
20. brulai t: translate graphically, .!'l!.! in flames. 
21. !'unique succes: the~ and only victory (unique never means 
22. Aussi: not Also, which would be absurd, but Therefore or And~' 
.. ..__ -? - ... r r 
II 
II 
II I I 
,I I 
+----~--~-· --~~-0------~-'-~----~.72 -"'---~~-- •• -•-••• •••·-~••-• • • _ _ •• _ _ • _ • ~ 
r as is usually the case when this word begins the sentence in French. II 
I 23. de son air aimable de beau cavalier: exultantly, like the I 









Preparer de la page 1, ligna 1, a la page 2, ligna 13. 
A. Questions. 
1. Qu~ etait le pare Marlier? Ou demeurait-il? Ou so trouvait 
son moulin? 
2. Qu'est-ce qui devait avoir lieu ce jour-1~? 
3. De quoi accusnit-oh Dominique? Pourquoi les femmes le 
regardaient-elles? 
4. Dans quelle province de ln France se trouvait le village de 
Rocreuse? 
5. Decrivez le village -- ses rues, ses maisons, ses arbres, etc. 
6. En quoi le charme du village consistait-il? 
7. Comment s'appelle la riviera qui descend dubois de Gagny? 
a. Qu'est-ce que l'on trouve dans les bois? 
9. Qu'est-ce qui couvre le chant des bouvreuils? 
10. Nommez trois especes d'eaux courantes qui se trouvent dans 
les bois. 
B. Trouver dans le texte le contraire des mots soulig.nes: 
a) Un large sentier monte ~ bois. 
b) Vera le nord la plaine s'etend, d'une sterilite nbsolue. 
c) Dominique etait accuse de diligence. 
d) Les bouvreuils chantent Jm. haut deS' arbres. 
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e) Les voix eparses des ruisseaux s'elevent. 
'i .... 
C. Etudier le tableau de derives suivant, puis, dans les phrases qui 
suivent, mettre le mot convenable la place du tiret: 
Noms Ad.1ectif Adverbe Verbe 
la fralcheur frais fraichement fraichir 
1 'adorn tion adorable adorablement adorer 
la galete gal gaiment . egayer 
le profit profitable profitablement profiter 
la douceur dO'UX doucement adoucir 
a) Fran~oise et Dominique --- de toute occasion pour etre ensemble. 
Ils parlaient d'une voix si ---que l'on ne pouvait les entendre. 
Franqoise regardait Dominique avec des yeux luisants, tant elle 
1'---· 
b) 11 fait ---a Rocreuse meme en ete, parce que la Morella apporte 
la --- des feuillages du bois. 
c) Tout le pays connaissait le moulin --- du pere Marlier. Seul, 
il --- le village de son charme. 
d) Pour etudier --- ce texte, il faut faire ces exercices. Ils sont 
--- si vous voulez apprendre le franqais. 
e) La voix de Franqoise avait une --- agreable. 










une si belle soiree, 
• le temps qu'il fait, en plain eta 
a) Par la pluie qui tombe, on se oroirait au mois juil1et 
un si beau jour, quelque pays tropi I 
la chaleur qu'il fait, cal 
qua tre milles des convives 
six kilometres les habitants venaient. 
b) A a la ronde, 
dix lieues des gens arrivaient. 
trois lieues des femnes 
c) Tout le pays rega.rde. Fran~oise avec {::p:::·luisants,} tant I 
interet 
' a bon coeur. 
adore Dominique. 
elle 
sourit a Dominique. 
a l'air ga.i. 
2. Remarquer dans le texte le participe present (invariable) et 
l'adjectif verbal (variable): 
Particine present AdJectif verbal 
La plaine s'etend, deroulant 
•••• des pieces de terre (1, ••• avec des yeux luisnnts (1, 7) 
16-17) • ••• les bruits murmurants (2, 5) 
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2a. Faire accorder les mots en italiques s'il y a lieu; puis traduire 
en anglais: 
Franqoise, chantant doucement, regardait son pere avec 
des yeux luisant. Mais, comprenant bien qu'il ecoutait les 
bruits murmurant de la Morella, elle ne dit rien. Profitant 
de son air reveur, elle descendit l'etroit sentier menant au 
bois pour chercher son fiance. Elle entendit les sources 
jaillissant, couvrant le chant des bouvreuils. Suivant plus 
loin le sentier, elle arriva a la riviere, dont les eaux 
courant chuchotaient doucement. 
3. Traduire tres exactement en anglais, en evitant autant que possible 
1e mot some: (1, 7-17; 2, 6-13) 
Theme. 
Old Marlier's mill was a scene of festivity on that lovely 
summer's day. Guests were arriving from within a radius of five 
miles around: everybody knew that Dominick and Frances were to be 
betrothed. 
Rocreuse was a fascinating spot in Lorraine, having only one 
street with two rows of cottages, one on each side of the highway. 
Towards the south the·val1ey stretched endlessly away in a wealth 
of green, while primeval forests, covering the lower valley with 
their shade, rose on the gentle slopes beyond (au-dela de) the 
meadows. For leagues the river ran under this foliage, ~inging 
to Rocreuse the noise of murmuring waters and gushing springs. 
would think you were in some enchanted garden, where the many 
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sounds of the brooks drowned out the song of the bullfinches. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
II 
Preparer de la page 2, Hgne 14, a la page 3, ligna 15. 
A. Questions. 
1. Nommez trois especes d'arbres que l'on trouve dans las prairies:· 
2. OU montent les deux avenues de platanes? 
3• Est-ce que l'on habite ce chateau? Pourquoi? 
4. Que fait la Morella a l'endroit ou se trouve la batisse du 
moulin? 
5. Que faisait la roue en tournant? 
6. Pourquoi le pare Marlier ne voulait-il pas changer la roue. 
7. Avec quoi reparait-il la vieille roue? 
8. De quoi etait-elle toute couverte? 
9. Sous quoi la carcasse de la roue passait-elle lorsque l'eau 
la battait? 
B. 1. Un marronnier est l'arbre qui produit des marrons. Avec cette 
terminaison -ier, former las noms des arbres qui produisent des 
pommes, poires, olives, figues, cerises, bananes. 
2. Remarquer (2, 23) "·•• les ombres bleuissent". Avec certains ad-
jectifs, on forme des verbes en -ir: ainsi, avec bleu on forme 
bleuir, qui signifie rendre ou devenir bleu. Avec les adjectifs 




completes se rapportant de preference au texte: 
blanc -- (blanchir) grand 
rouge pale 
jaune vieu.x (3, G) 
1. Recrire ~ passe (descriptif) les deux premiers paragraphes de la 
leqon. 
2. L'adjectif verbal et le participe passe comme adjectifs: tous 
deux variables. 
Ad.1 ec t if. verbal Particine pesse 
les voix chuchotantes (2, 11) une ••• servante vieillie (3, G) 
Faites accorder le mot entre parentheses s'il le raut: 
a) Les prairies sont (trempe), mais les herbes, (allume) par 
le soleil, grandissent demesurement. 
b) Au loin on volt les ombres (bleui) A midi. 
c) Les tables etaient (place) bout a bout. 
1 'herbJ 
d) On avatt(menage) une ecluse. 
e) Cette terre continuellement (arrose) faisait grandir 
f) On entendait des sources (jaillissant). I 
>. Theme. j 
"Why don't you change that wheel, Merl ier? It creaks and creaks Jl 
II 
and you have patched it up often enough with anything you could ln~ 11 
your hands on. " 1 
I 
"That's true, 11 replied the old IIlc'l.n, shaking his head, "but it I 
has been a faithful servant, and a new one might not work so well." I 












Preparer de la page 3, ligne 16, a la page 4, ligna 16.· 
Questions. 
1. Quel air avait la partie du moulin qui trempait dans la Morella? 
2. Sur quoi reposait le logis? Ou entrait l'eau? 
3. Ou etait le bassin? 
4. Qu'est-ce qui passait au-dessus de la roue? 
5. A quoi la barque etait-elle amarree? 
6. Qu'est-ce qui donnait au moulin un aspect de citadelle demanteles 
7. Qu.elles plantas avaient pousse?:: .. Qu!.est;.;.ce .. qui 'bouchnit los:''~' 
1
!i 
crevasses des murs? 
a. Qu'est-oe qui s'ouvrait sur 1a grande oour? 
9. Qual ar'bre couvrait la cour de son ombre? 
10. De quoi 1a maison etait-elle surmontee? 
11. Que faisai t le pare Marlier tous les dix ans? 
C. 1. Revoir I, D3, puis, a l'aide du texte de la leqon precedente et de 
















l.a Remplacer les tirets dans les phrases suivantes du mot necessaire, 
2. 
selon le sens: 
a) La Morella --- un bassin a cat endroit; le bassin etait ---
et ---· 
b) Une jeune roue serait plus . 
---, on pourrait l'accuser de ---· 
c) Les demoiselles remarquaient la --- du bassin et la --- de 
l'eau. 
d) Le pare Marlier etait alors un --- ho~~e; il avait --- en 
travaillant. 
e) Au printemps les herbes --- de nouveau, et leur --- couvrent 
les prairies. 
f) Tous les dix ans on peut remarquer la --- de la fa~de; elle 
est --- paroe que l'on vient de la ---· 
Remarquer la construction: 
" 
... des poissons qui nageaient avec des 
lenteurs d'esoadre." (3, 22-23) 
On peut employer aussi le 
participe present, ainsi: ... des poissons nageant avec des len-
teurs d'escadre. 
2a. Dans les phrases suivantes, remplacer le participe present par son 
equivalent, et traduire tres exactement en anglais: 
a) Les demoiselles passant davant le moulin le dessinaient dans 
leurs albums. 
b) Frangoise trouva son pare raccommodant la vieille roue. 
6) Dominique regardait Frangoise sortant du moulin. 
dl Fran~oise avait une bouche riant toujours. 
e) Le meunier, rumant toujours, regardait les jeunes gens. 
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f) L'orme couvrant la cour de son ombre est immense. 
g) "Las poissons nageant en eau claire sont toujours pris." 
-- B. Franklin. 
n. Theme. 
The mill looked like a regular old citadel, and the young ladies 
passing by would look at it.with interest. From the road, they 
could see the stone gateway opening into the main yard, and on the 
right and left, stables and implement sheds. In the middle of the 
yard, there was a gigantic elm• under whose shade, on the hottest 
days of July and August, old Marlier was in the habit of sitting. 
When the mill-wheel isn't turning, there is no foam in the pool, 
and it is clear as crystal. If you stand (se placer) near the 
wooden railing which goes up over the wheel, you can look below the 
waterfall and see the schools of big fish swimming there. From 
the gate, you can see the poplars leading to Gagny castle, and the 
front of the mill dazzling the eyes of the whole village when the 
sunlight strikes it. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
IV 
Preparer de la page 4, ligna 17, a la page 5, ligne 23. 
i 
A. Questions. 
1. Quelle position officielle le pare Marlier tenait-il a Rocreuse? 
2. Depuis combien de temps la tenait-il? 
3. co~~ent avait-il amasse sa fortune? 
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4. Comment devint-il proprietaire du moulin? 
5. Apres la mort de sa femme, est-ce qu'il se remaria? 
6. Avec tant de richesses, pourquoi voulait-il toujours travailler? 
7. Est-ce que le vieillard avait l'air serieux ou gai? Lequel 
etai t-il au fond? 
8. Pourquoi l'avait-on choisi pour maire? 
9. Qllel age avait Fran9oise? Quelle figure prit-elle a quinze ans? 
10. Decrivez ses yeux, ses chevaux, sa bouche et son front. 
11. Pourquoi riait-elle toujours? 
I. 1. Remplacer les expressions soulignees par des expressions equivalentes 
tirees du texte: 
a} Il avait reussi ~ devenir fort riche. 
b) Ella avait toujours ate contente de son choix. 
c) Franqoise, guoigu'elle restat delicate, devint tres jolie. 
d) Il etai t pourtant tres gai l!Y fond. 
2. Remarquer dans le texte: "Madeleine ••• lui apportait .!m dot le 
moulin." (4, 20) 
Madeleine brought him the mill .ru!. her dowry.
1 
I 
!miter cette construction pour dire: 
a) I speak to you~~ friend. 
b) Old Merlier lived like ~rich~· 
c) Frances loved her father like ~dutiful (obeissante) daughte~ 
d) The mill was ~ scene of festivity. 
e) He died like ~brave soldier. 
3. Constructions equivalentes: 
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3~n,Constructions equivalentes: 
"On l'a.vait choisi 
On l'avait choisi 
... 
... 
.! ~ de son argent (a cause de + ml (5, 5)1 
parce gu'il etait riche (parce que+ clause) 
3a. Reorire en se servant d'une expression synonyme: 
a) Les fermiers aiment Rooreuse narce que ses prairies sont 
I 
fer tiles. 
b) La roue craquait en tournant a cause de~ vieillesse. 






Il prefere rester ala maison parce qu'il fait froid (le froid) 
I 
Fran.~oise s' oocupai t du menage §! cause de .!!! mQ.tl de sa mere. 
Tout le pays courtisait Fra.nqoise ~cause de~ gentillesse. 
Franqoise etait devenue raisOnnable tres jeune paroe QUe 
son pere etait silencieux. 
Phrases a repeter oralement et a traduire tres exaotement en anglais: 
vingt ans 




plus de cinq ans 
environ quatre mois 
f
est 







b) (ttettre les verbes d'abord au .nresent, puis au :t'utur.) 
parce que.... I 
pour.... I Si (rester) 
[
veuf, } 
toujours ce (etre) 
ga.rqon, 







How long had=old Merlier been living in Rooreuse? For forty 
years, but still he worked, the ~ill wheel still turned. Probably 
penniless when his wife brought him the mill as her dowry, he had 
managed business so efficiently that now he was supposed to be 
worth some eighty thousand francs. His daughter Frances lived 
with her father, who had remained a widower. She, the daughter 
of hale, vigorous parents, had been fraillup to the age of fifteen. 
Now she was far from thin: her face was filling out, and it was 
evident that eventually she would be considered one of the belles 
of the countryside. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
v 
Preparer de la page 5, ligna 24, a la page 6, ligne 23. 
lA. Questions. 
1. Pourquoi oourtisait-on Franqoise? 
2. Comment s'appelait le grand garqon qui vivait de l'autre c6te 
de la Morella? 
3. D'eu etait-il venu, et pourquoi? 
4. Depuis combien de temps demeurait-il a Rocreuse? 
5. au se trouvait le petit bien qu'il avait herite de son oncle? 
G. Que faisait-il pour gagner sa vie? 
7. Pourquoi Dominique avait-il un mauvais renom dans cette 
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8. Que faisait-11 quand il aurait du travailler? 
9. Decrivez Dominique: sa personne, sa peau, sa barbe, ses chevaux. 
10. Qu'est-oe qui venait de scandaliser la oontree? 
B. En consultant le texte, completer le tableau suivant: 
Noms Verbes Noms Verbes 
le nom la cultivation 
une vente !'explication 
le retour le hasard (se) 
le charme la chasse 
exister le declaration 
la surprise etre surpris le scandala 
la peche l'heritage 
a) Suivant le sens, remplacer les points par le nom ou le verba 
tire du tableau ci-dessus: 
1. Il s'etait donne le ••• de Dominique. 
2. Au commencement de cette histoire, il s'occupait de la 
.•• de son petit bien. Il etait venu pour la ••• de 
ce bien. 
3. On attendait son ••• en Belgique, mais le pays de Rocreuse 
avait pour lui uncertain ••• , et il y resta. 
4. LA, il menait una ••• libra, 
5. Souvent il allait ala ••• aussi, car en Lorraine la ••• 
est toujours bonne. 





7. La ••• du pare Marlier quand il entendit la ••• de sa fille 
se montrnit dans ses yeux. 
8. Le choix de Fran~oise fut le . . . du pays • 
o. Phrases a completer oralement et a traduire tres exactement en anglais: 
Fran~ise avai t declarer •••••• 
Les jeunes filles 
a) 
Dominique a 
fini } par 
finir 
aimer .. ...... . 
rester •••••••• 
La pere Marlier va 
Marlier 




c) etai t tres 





consentir a ... 
retourner ••••• 
de caractere 
..... de peau 
de visage 
de chevaux 
..... de corps 
D. Traduire en fran~is en se servant du mot "on" sui vi d 'un verba act if: 
Franr;:ais Anglnis 
On l'estimait (active) pour He ~respected {passive) on 
ln fortune qu'il avait su account of the fortune he 
faire. {4, 17-18) had managed to make. 
On l'avait choisi (active) ~ had been elected mayor 









On le vit (active) cultiver 
son bout de champ. (6, 7-8) 
He ~ ~ (passive) tilling 
his bit of land. 
1. They simply meant that she might not have been able to 
lift a bag of grain. 
2. When old Marlier was advised to get a new wheel, he tossed 
his head. 
3. Shoals of big fish could be seen in the mill pond. 
4. Dominick was often found asleep in the grass. 
5. Frances had just been seen in the yard. 
6. Frances favor was sought more for her money than for her 
attractiveness. 
7. Dominick was called a poacher. 
8. The man was looked upon as a respectable fellow. 
9. People estimated that he was worth something like forty 
thousand francs. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
VI 
Preparer de ln page 6, ligna 24, a la page 7, ligna 23. 
A. En consultant le vocabulaire, traduire idiomatiquement en anglais: 
a) 11 avait son visage reflechi 
b) ce gredin de braconnier 
c) ils avaient du s'aimer 
d) huit autres jours s'ecoulerent 
--====================== ======= I
ll 







e) elle se contenta d'ajouter un couvert 
f) les trous de ses joues venaient de se creuser de nouveau 
g) Merlier traitait Dominique comma son fils. 
B. Recrire les phrases suivantes, en rempla~t les expressions soulignees 
par des synonymes tires du texte: 
a) Ne faites pas mine (semblant) de dormir! 
b) Encore une semaine ~ passa: 
c) Taus deux ne parlerent guere pendant une semaine. 
d) Il ne dit rien, suivant ~ coutume. 
:c. Remarquer quel role joue le mot .iustement dans la phrase: 
a) Franqoise, justement, mettait Frances happened !Q be setting 
la table. ( 7, 12-13) the table. 
b) Je viens justement de le lire. As ll happens, I have just read 
it. 







La fagade venait justement d'etre blanchie. 
Cet exercice est justement un des plus difficiles que 
nous avons faits. 
Ella entendit une voix dans l'ombre, et c'etait justement 
cella de Dominique. 
Le meunier guetta, et, justement, 11 aper~t le galant. 
Cette peinture de Raphael est justement cella que j'ai 
negligee de voir. 
Vous voulez parler avec Dominique? Le voici justement qui 
























Remarquer dans le texte: "On pense quel coup de massue le pare 
Mer liar re qu.t • • • • • . • • ( 6, 24) 
You can easily imagine what a stunning 
blow old Marlier received 
Avec le mot coup on forme beaucoup d'expressions idiomatiques, 
dont on !_': trouvera plusieurs dans cette histoire. A 1 'aide du 
vocabulaire ou du dictionnaire, apprendre par coeur les expres-
sions suivantes et leurs significations anglaises, et employer 
chacune dans une phrase complete: 
un coup de feu un coup de fusil un coup de foudre 
un coup de couteau un coup d' oeil un coup de tonnerre 
Etudier les temps des verbes dans las examples suivants: 
I 
Le meunier guette (present) et il 
aperqoit {present) le galant de 
l'autre cote de la Morella. Fran-
qoise peut (present) le voir de 
sa chambre. La chose est (present) 
claire, ils ont du (passe) s'aimer. 
Dans la colonne I, remarquer que: 
II 
Le meunier guetta (passe histo-
rique) et il aperqut {passe 
historique) le galant de l'autre 
cote de la :Morella. Franqoise 
pouvait (imparfait) le voir de 
sa chambre. La chose etait {im-
parfait) claire, ils avaient du 
(plus-que-parfait) s'aimer. 
a) guette, aper¥oit, indiquent des ACTIONS presentes. 





Dans la colonne II, remarquer que: 
a) guetta, aper~ut indiquent des ACTIONS completement passees. 
b) pou7ait, etait indiquent des DETAILS descriptifs presents quand 
le meunier guetta. 
c) avaient du indique une action deja passee quand le meunier 
gu.etta. 
On peut done dire de ces temps que le passe historique indique une 
action commencee et achevee dans le passe; l'imparfait decrit ce qui 
etait present par rapport a l'action passee (present dans le passe); 
et le plus-que-parfait est ~passe dans le passe. 
F. Mettre les infinitifs entre parentheses au temps et a la forme voulus: 
A. Le meunier guette, et il (apercevoir) le galant. Franqoise (pouvoir) 
le voir de sa chambre. La chose (etre) claire, ils (avoir du) s'aimer. 
Cependant, huit autres jours s'ecoulent. Franqoise (devenir) de 
plus en plus grave. Le pare Marlier ne (dire) toujours rien. Puis, 
un soir, il amene lui-meme Dominique. Franqoise, justement, (mettre) 
la table. Elle ne (paraitre) pas etonnee, elle se (contenter) d'ajOU-
ter en couvert; seulement, son rire (avoir reparu). 
B. Le meunier guetta, et il (apercevoir) le galant. Franqoise (pouvoir) 
le voir de sa chambre. La chose (etre) claire, ils (avoir du) s'aimer. 
Cependant, huit autres jours s'ecoulerent. Franqoise (devenir) de 
plus en plus grave. Le pare Marlier ne (dire) toujours rien. Puis, 
un soir, il (amener) lui-meme Dominique. l!"'ranqoise, justement, (mettre)! 
la table. Ella no (paraltro) pas OtonnOe, ella se (oontenter) d'ajoute~ 










Ce qui ( tourmente } le pere Marlier, c' (etre) de savoir comment 
'\. tourmentait 
Dominique (avoir) bien pu ensorceler sa fille. 
. . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
VII 
Preparer de la page 7, ligne 24, ala page 9, ligne 3. 
Revoir VI, C, puis traduire tres exactement en anglais: "Justement 
le garqon du moulin etait tombe au sort" (8, 6-7). 
Trouver, dans le texte, des syhonymes des expressions soulignees: 












I 2. Le vieil homme riait silencieusement. 1 
3. L'amour est ~ nareil pour rendre courageux les jeunes genJ 
4. Les femmes bavardaient ~ n'en finir jamais au sujet de la 
folie du pere Nerlier. 








En consultant le texte, completer le tableau de derives suivant, et \i 
les employer dans des phrases completes se rapportant au texte: 11 
Ad.lectifs Adverb as 





























le bruit (bruyant) 
( la merveille merveilleux 
2. Conjuguer oralement, et traduire en anglais: 
1. J'ai fait mettre trois tables dans la cour. 
2. J'ai fait venir mes amis boire un coup avec moi. 
3. Je vais faire tourner la vieille roue. 
4. Je me suis fait aimer des jeunes filles. 
p. Etudier les idiotismes suivants: 
Peut-etre s'etait-il souvenu de son propre rnk~riage (8, 1-2': ••• 
his own marriage 
Franqoise portait un costume propre: Frances was wearing a neat 
(clean) dress 
Certains adjectifs changent ainsi de sens selon qu'ils se trouvent 
avant ou apres les noms qu'ils qualifient. Remarquer: 
un brave (good, honest, worthy) garqon; .un ga.rqon brave (courageous 
un pauvre (to be pitied) homme; un homme pauvre (without money) 
un honnete {good, respectable) garqon: un garqon honnete (honest; 
trustworthy) 
Apres avoir appris les expressions ci-dessus, composer des phrases 
completes· se rapportant au texte lesquelles contiendront ces adjectifs. 
~. Remarquer l'usage des prepositions suivantes: page 8, lignes 1, 4, 6, 
9, 10, 11, 18, 20, puis mettre le mot qui manque a la place des points: 
Rien n'empechera Dominique ••• se souvenir ••• sa conversation 
le pare Marlier. Plein ••• courage, Dominique l'avait invite ••• entrer. 
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sa masure, parce qu'il savait que le pare Marlier voulait parler 
lui au sujet ••• son mariage •••• politesse, Marlier avait accepte 
!'invitation. Au bout ••• trois heures, il etait sorti ••• la masure, 
en pensant que Franc;oise devai t e·tre fiere ••• un si brave garqon. Au 
milieu ••• ses pensees, il s'etait mis ••• marcher ••• le moulin. 
E. Theme. 
Doubtless old Marlier was proud of the ne'er-do-well whom he 
was admitting to his household, for Dominick cut short the gossips 
by working as mill-band -- carrying bags of grain, driving the 
cart, and struggling with the old wheel whenever it required coax-
ing to make it go. When people came to watch his new mill-hand, 
old Marlier chuckled in his quiet wa~. He remembered that, like 
Dominick, he hadn't had a cent to his name when he had married 
Madeline. 
Towards the middle of July, old Marlier invited his friends to 
come to the mill to have a glass with him. hverybody accepted the 
invitation, but through prudence no one said a word on the subject 
of marriage. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
VIII 
Preparer de ln page 9, ligne 4, a ln fin du chapitre. 
A. Trouver dans le texte le contraire des expressions suivantes: 
1. On remplit un verre. 
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2. Fran~oise etait debout. 
3. C'etait une nuit ~ etoiles et obscure. 
4. On causa d'une faqon animee. 
5. Dominique avait pris brusguement ses mains. 
6. La campagne semblait animee. 
7. Franqoise et Dominique avaient tout entendu. 
2. construction dans! 
I 
Revoir III, C 2, puis citer trois examples de cette 
I 
'I 
le texte de cette 1eqon, et recrire 1es phrases qui les contiennent 
en se servant du participe present. 
Accord du participe passe. 
ACCORD: 
1. (etre) La nuit etait tombe!! (9, 7) 
Tous les ~ etaient parti~ (9, 10) 
2. (avoir) La guerra que 1'empereur avait declare~ (9, 9) 
"Je les ai vu~" (9, 18) 
3. (verba reflechi) Madeleine ne ~I eta it jamais repenti~ .I 
(4, 21-22) ~~~ 




La campagne endormi!! (10, 6-7) 
I 
Des troupes avaient passe (9, 11) I 
I, 
Franqoise avait declare au pere Marlier (6, 22) 
SANS ACCORD: II 
r·· 
2. (verbe reflechi) Ils s'etaient pris 1a main (9, 21-22)ii 
Ils s I etaient di t bien des choses. II 
En etudiant les examples ci-dessus, on voit que: 
I !1 y a accord: 1) quand 1'auxi1iatre est etre, avec 1e subjet 
,I 
II 










etc. (le complement direct) se trouve avant le 
verba. 
3) avec le pronom reflechi, complement direct 
4) oomme adjectif, touJours 
Il n'y a pas accord: 1) quand l'auxiliaire est avoir, et le comple-
ment direct se trouve apres le verbe. 
2) quand le pronom reflechi est complement 
indirect. 
0. 1. Faire accorder les participes s'il le faut: 
a) Madeleine avait (epouse) le pere Marlier bien des annees 
auparavant. Elle lui avait (apporte) le moulin en dot, et peu a 
peu il avait (amasse) une petite fortune. 
b) La fa~de du moulin venait d'etre (blanchi), et la vieille 
roue qu'il avait (repare) tant de fois tournait tout de meme. La 
famille cornmen :;ai t justement a jouir de leur fortune lorsque 
Madeleine mourut. Fran90ise etait trop jeune pour en avoir ete 
(attriste), mais ella avait (compris) que son pare, la figure (re-
flechi), se demnndait pourquoi Dieu lui avait (repris) sa femme. 
2. Recrire las phrases suiv~ntes en mettant chaque verbe au plus-~-
parfait: 
1. Tres rouges, ils s'embrasserent. 
2. Les Prussiens venaient. 
3. Dominique et Fran¥oise restaient la. 
4. Ils se faisaient les doux yeux. 
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I' II 
6. Fran~oise ne savait oe qu'ils se disaient. I! 




Rocreuse was asleep in child-like calm. Gentle breezes coming 
down from the woods caressed the roofs of the houses, slumbering 
tranquilly beneath a starry sky. The mill, which seemed like a 
dismantled old fortress, assumed a strange, solemn stateliness, and 
from afar, at intervals, came the sound of babbling brooks. \!.hat 
a complete peace! 
IX 
II REV! SI Oif (I - VII I } 
II 
!I 
II A. Resumer brievement (150 mots) les evenements du premier chapitre: 
11 
lj a) Cause de la gaiete du moulin 
I• 
:j 
)! b) Description du pays de Rocreuse 
II 
!I c) Description du moulin lui-meme 
i! 
!. 















e) Role et renom de Dominique dans le pays. 
f) Declaration de Franqoise; suites de cette declaration. 
g) Uouveau role de Dominique au moulin. 
i! h) La soiree du pare Marlier au moulin. 




i! B. Theme. 
!.I. N.B. Avant de faire cet exercice, revoir le texte et les exercices 
:/ 
rl precedents pour s 'assurer d 'une traduction idiomatique. 
II 




1  night. 'I'he guests chatting quietly, had come that afternoon from 
:I 
!! within a radius of five leagues to raise a glass with old Uerlier, 
,I 
',I 
the owner (voir IV, B 4) of the mill which stood at the bend in 
the main road in the village of Rocreuse. Out of (voir la page B, 
ligne 10 du texte) vanity, old llerlier had had the front of the 
mill whitewashed, and it shone (briller) in the sunshine like a 
s 11 ver mirror. 
2. For twenty years, old Marlier had been mayor of Rocreuse. 
Before his marriage, he hadn't been worth a red cent, but his wife 
had brought him the mill as her dowry, and he had saved up, penny 
by penny, something like sixty thousand francs. His daughter 
Frances had just passed her eighteenth birthday. Although frail 
as girls went in that region, she vms far from thin. As to her 
nature, her father's habitual taciturnity had made her reflective 
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li 
i! 
3) Dominick was a foreigner. Seven years previously he had 1: 
come from Belgium to inherit some property from his uncle. At ~~ 
Rocreuse, people called him a ne'er-do-well, for he hunted and fished! 
when he should have been cultivating his bit of land. Still, the 
girls occasio~ally ventured to stand up for him on account of his 
handsome appearance. 
4) The situation was plain: Dominick and Frances had fallen in 
love. Old Marlier couldn't understand how on earth that rascally 
poacher could have captivated his daughter, but he did not say a 
word. Two weeks went by; Frances lost her smile. Her father waited 
no longer: he went to see Dominick, talked with him a long time, 
and ended by bringing him home to. the mill. !<'ranees wasn't at all 
astonished when they walked in; she merely smiled, and set an extra 
place at the table. 
5. "Dominick, kiss your fiancee. That's the proper thing to 
do." Dominick kissed her, both of them blushing deeply in front 
of the company. 
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Preparer de la page 11, ligne 1 a la page 12, ligna 13. 
; 1 A. Questions. 
ill' II 1. Pourquoi Rocreuse etai t-il frappe de peur? 
II 
!I 
'I 2. Conrnent s'nvan?Bient 1es Prussiens vers le village? 
:r 
:i 3. Qui Rocreuse croyai t-il voir descendre chaque mat in? 
!I 
i! ii 4. Quand y avait-il eu une alerte? 
'I 
Ji 5. Que faisaient les femmes alors? 
!) 6. Qu'est-ce qui flottait sur 1es bois ce matin-18.? 
1
·11 
7. Qu'est ce qui montait au-dessus des prairies? 
!I 
~~ 8. . Que faisai t le capi taine du detachement a pres avoir cause avec 
le pere M.? 
9. Que faisait 1e pere Merlier en l'accompa.gnant? 
10. oil <Campaiel'it. la: plupart des~ ·soldats? 
B. 1. Trouver dans le texte le contraire des expressions soulignees: 
a) le lendemain matin d) de ~ oote-ci de la Morella 
b) il avait agi ~prudence e) la nuit suivante 
c) tout~ monde pleurait f) il oommen?a par mettre sa pipe 
dans la bouche 
2. Remarquer que l'adverbe prudemment se forme irregulierement de 
l'adjectif prudent: prude-nt, prude•mment. 
Suivant ce modele, former des adjectifs donnas entre parentheses 
leurs adverbes, et les ajouter aux expressions suivantes: 
1. (bruyant) Alors on trinqua ••••• 
Ji 
----~~ 
